Jerash for Research and Studies Journal مجلة جرش للبحوث
والدراسات
Volume 23

Issue 1

Article 18

2022

The Self and the Other: A Cultural Reading in Shawqi Bazi's Poem
"Joseph's Shirts"
Malek Ejdetawi
malkjdeatawi@gmail.com

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu
Part of the Arts and Humanities Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons

Recommended Citation
Ejdetawi, Malek (2022) "The Self and the Other: A Cultural Reading in Shawqi Bazi's Poem "Joseph's
Shirts"," Jerash for Research and Studies Journal مجلة جرش للبحوث والدراسات: Vol. 23: Iss. 1, Article 18.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss1/18

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Jerash for Research and Studies Journal  مجلة جرش للبحوث والدراساتby an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

Ejdetawi: The Self and the Other: A Cultural Reading in Shawqi Bazi's Poem

اﻟﻤﺠﻠﺪ  23اﻟﻌﺪد  ،2022 ،1ص ص 474 - 437

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

*

ﻣﺎﻟﻚ ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2020/11/18

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2020/10/18

ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺮاءة ﻟﻘﺼﻴﺪة "ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳـﻒ" ﻟﻠﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻠﺒﻨـﺎﻧﻲ ﺷـﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳـﻊ ﻣـﻦ دﻳـﻮان "ﻛـﻞ
ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ" ،وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﻊ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ
اﻟﺨﻄــﺎب اﻟﺸــﻌﺮي .وﻳﺘﺒﻨــﻰ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻤــﻨﻬﺞ اﻟﺜﻘــﺎﻓﻲ ﻟﻤﺮوﻧﺘــﻪ واﻧﻔﺘﺎﺣــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻵﺧــﺮ .وﻟﻠﺒﺤــﺚ ﺟﺎﻧﺒــﺎن :ﻧﻈــﺮي
وﻋﻤﻠﻲ .ﻳﻘﻮم اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ واﻟﺘﻨﺎص ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘـﻮم اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺛﻼﺛـﺔ :ﺻـﻮت اﻟﺸـﺎﻋﺮ
ودوره ﻓــﻲ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ ﻳﻮﺳــﻒ ﻣــﻊ اﻵﺧــﺮ )إﺧﻮﺗــﻪ( ،ﺻــﻮت اﻷﻧــﺎ ﻳﻮﺳــﻒ وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺑــﺎﻵﺧﺮ )اﻟﻤــﺮأة زﻟﻴﺨــﺔ(،
وﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ودوره ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺧﺮ )واﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ .وﺗﻨﺘﻬـﻲ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻨﺘـﺎﺋﺞ أﻫﻤﻬـﺎ
أن اﻟﺸــﺎﻋﺮ ﺗﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺑــﺚ أﻓﻜــﺎره اﻟﺠﺪﻟﻴــﺔ وآراءه اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘﺼــﻴﺪة ،واﺳــﺘﻌﺎن ﺑﺎﻟﺘﻨــﺎص واﻟﻘﻨــﺎع
واﻟﻔﻼش ﺑﺎك ووﻇﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض .ورﻛـﺰ اﻟﺸـﺎﻋﺮ ﻋﻠـﻰ ﺣـﻮار
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﺘﺒﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ )اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ(.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ،ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ،اﻟﺘﻨﺎص ،اﻟﻘﻨﺎع ،اﻟﻔﻼش ﺑﺎك.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2022
* ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ )اﻷدب /اﻟﻨﻘﺪ( ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،اﻷردن.
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The Self and the Other: A Cultural Reading in Shawqi Bazi's Poem
"Joseph's Shirts"
Malek A. Ejdetawi, MA Arabic Language and Literature (Literature /
Criticism), The Hashemite University, Jordan.

Abstract
The present study is a reading of the poem "Joseph's Shirts" by the Lebanese poet
(Shawqi Bazi') from the collection "All My Glory is that I Tried", and deals with the
semantic structures and implicit cultural patterns that Bazi' included heavily in the poetic
discourse. The research adopts the cultural approach for its flexibility and openness to
the other. There are two aspects to the study: theoretical and practical. The first is based
on the concepts of approach and intertextuality, while the second is based on three
topics: the voice of the poet and his role in directing Joseph’s relationship with the other
(his brothers), the voice of Joseph's self and its relationship with the other (the woman is
Zulekha), and the poet’s voice and his role in directing the relationship of the other
(Joseph’s father) with the self, Joseph. The thesis ends with conclusions, the most
important of which are that the poet was able to transmit his controversial ideas and
philosophical views through the poem and he used intertextuality, mask and flashback
and employed them in order to reach deep connotations sometimes characterized by
ambiguity.
Keywords: The Self and the Other, Shawqi Bazi', Intertextuality, Mask, Flashback.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻗﺼﻴﺪة "ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ )ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ( ﻣﻦ دﻳﻮان ﻛﻞ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ أن.2007  ﻋﻦ دار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻟﻌﺎم، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ
.ﻨﻬﺎ ﺑﺰﻳﻊ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﺿﻤ،ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
 وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻨﻬﺞ،ﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞﻳﺘﺨﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋ
 واﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ،اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؛ ﻟﻘﺪرة ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻨﺎه اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي
،اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎة اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت
.ﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺪاث وﻣﺎ ﻳﺆﺛﱢﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﺮوفو
 ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻷﻧﺎ )ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ( وﺗﻤﺜﻞ،ﻛﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ
ﺎﺎ ﺧﺼﺒ وﺗﻌﺪ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﺷﻌﺮﻳ،( اﻟﻤﺮأة زﻟﻴﺨﺔ/ واﻟﺬﺋﺐ/ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻌﻘﻮب/اﻵﺧﺮ)ﺑﺈﺧﻮﺗﻪ
 اﺳﺘﺤﻀﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ. واﻟﺒﺆر اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ، واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻀﺪﻳﺔ،ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮﻻت واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻨﺺ ﻣﺮﻛﺰا ،ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﻌﺮي ،واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺮدي ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎﻓﺮ
ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﺟﻮدي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﺣﺎول ﺑﺰﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺮاءة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺼﺎن؛ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪور ﺣﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻤﺼﺎن أدرﺟﻬﺎ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ )ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ( ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺼﺎن  -1ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺬﺋﺐ  -2وﻗﻤﻴﺺ اﻟﺸﻬﻮة  -3ﻗﻤﻴﺺ
اﻟﺒﺼﻴﺮة.
وﻳﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ :ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ،
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ -1 :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺞ /اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ -2 ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص .وﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﻨﺪر ج ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ:
ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ودوره ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ)إﺧﻮﺗﻪ( .ﻳﺄﺗﻲ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺻﻮت اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة زﻟﻴﺨﺔ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻷﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان )ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ودوره ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺧﺮ )واﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ اﻵﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ(.
ﻚ ﺷﻴﻔﺮاﺗﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺟﺎءت
وﻳﺠﺪر اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺼﻴﺪة وﻓ 
ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﻤﻠًﺎ إﺑﺪاﻋﻴﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﺑﻌﻴﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺑــ "ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ".

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
أوﻟًﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻬﺞ /اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
ﻳﻌﺪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﺎء
"رد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ،واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻹﺳﺘﻴﺘﻴﻘﻴﺔ( ،اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷدب
ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،أو ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻨﻴﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﻮﻳﻄﻴﻘﻴﺔ )ﺷﻌﺮﻳﺔ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى") (1ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻧﺸﺎط ﻓﻜﺮي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺒﺤﺜﻪ ،وﺗﻔﻜﻴﺮه ،وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔٍ إزاء ﺗﻄﻮراﺗﻬﺎ وﺳﻤﺎﺗﻬﺎ").(2
وﻳﻮﺟﻪ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﺎ وراء ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﺎ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺪورﻫﺎ أﺑﻌﺎدا ودﻻﻻت ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ
آﻓﺎﻗًﺎ واﺳﻌﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮص ،ﻟﻴﺨﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻀﻤﺮ
و"ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
أم ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﺼﺎ أﺷﻤﻞ ،ﻳﻄﺮح ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ وﻳﻮﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ،وﺗﻄﺮﺣﻪ ﻣﻦ
أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ").(3
ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى،
واﻟﺘﻔﺎﺗﻪ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ﺟﻌﻠﻪ "ﻻ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﻔﻦ واﻷدب،
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

وإﻧﻤﺎ ﺣﻮل دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ذﻟﻚ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﻓﻲ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ أﻳﻀﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﻢ وﻳﺼﻮغ وﻋﻴﻨﺎ
ﺑﻪ).(4
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص.
ﺣﻈﻲ اﻟﺘﻨﺎص ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻋﺪدٍ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎد ،ودارت ﺣﻮﻟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت
واﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ) (5وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﻀﻮره اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﻌﺮي،
واﻟﺬي ﺷﻜﱠﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﻳﻌﻮد ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺎص ﻟﺠﻮﻟﻴﺎ
ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﺘﻨﺎص "ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻞ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ وﻫﻮ)اﻗﺘﻄﺎع( أو)ﺗﺤﻮﻳﻞ(،
وﻫﻮ ﻋﻴﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻧﺼﻲ ﻣﻌﻄﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ أو اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻴﻪ") (6وﺗﻀﻴﻒ
ﻛﺮﺳﺘﻴﻔﺎ "أن ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎدات ،وﻛﻞ ﻧﺺ ﻫﻮ اﻣﺘﺼﺎص أو
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻨﺼﻮص أﺧﺮى") (7ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﺟﻴﺮار ﺟﻴﻨﻴﺖ اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻃﺮوس( ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﻼﻗﺔ
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻧﺼﻴﻦ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻳﺔ ،وﻫﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن
اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻨﺺ ﻓﻲ ﻧﺺ آﺧﺮ").(8
ﺗﻌﺪد ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﺎص واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻛﺎﻻﻗﺘﺒﺎس
واﻟﺘﻀﻤﻴﻦ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ،وﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻗﺪ اﺗﺴﻊ واﺣﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ،ﻛﻤﺎ "أن أول
ﻣﻦ ﻧﻘـﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺼـﻄﻠﺢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨـــﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑـــﻪ :ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺸـــﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻـــﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب دراﺳـــﺔ ﺑﻨﻴﻮﻳـــﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴـــﺔ ،ﻋ ــﺎم 1979م وﻗـﺪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ وﻗﺘﻬـﺎ
)ﺑـﺎﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋـﺐ( ،وﻫـﻮ ﻣـﺮادف ﻟﻤﺼـﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨـﺎص ﻋﻨـﺪه ،ﺛﻢ ﻋ ــﺎد ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1988م واﺳـــﺘﻌﻤﻞ
ﻣﺼ ــﻄﻠﺢ )ﻫﺠ ــﺮة اﻟـــﻨﺺ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑ ــﻪ:ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺴﺆال ،ﺛﻢ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ) :اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼـﻲ( ﻓﻲ
ﻛﺘﺎﺑـﻪ :اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻌـﺮﺑﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ ،ﺑﻨﻴﺎﺗـﻪ وإﺑـﺪاﻻﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺸـﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮ ﻋـﺎم 1989م").(9
وﻋﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻨﺎص ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ )اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ( اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻊ ﻧﺺ
ﺣﺪث ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ")  (10وﻟﻌﻞﱠ أﺑﺴﻂ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت وأوﺿﺤﻬﺎ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﺎص ﻣﺎ ذﻛﺮه
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ إذ ﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻤﺎ أورده اﻟﻨﻘﺎد اﻟﻐﺮﺑﻴﻦ واﻟﻨﻘﺎد اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ" اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ أﺑﺴﻂ ﺻﻮره ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﺺ أدﺑﻲ ﻧﺼﻮﺻﺎ أو أﻓﻜﺎرا أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺒﺎس أو اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ أو اﻹﺷﺎرة أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮوء اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺪى
اﻷدﻳﺐ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص أو اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ وﺗﻨﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻧﺼﺎ ﺟﺪﻳﺪا
واﺣﺪا ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ") .(11
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

وإن ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﺎص ﻫﻮ )اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﻨﻲ( وﻣﺮد ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺪروس
ﻗﺪ ﺑﻨِﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻘﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،واﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺴﻮرة
ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﺎﻟﺘﻨﺎص اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺼﻮص دﻳﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺎرة
 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺒﺎس ،أو اﻟﺘﻀﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،أو اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ ،أو اﻟﺨﻄﺐ ،أو اﻷﺧﺒﺎراﻟﺪﻳﻨﻴﺔ – ...ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺗﺆدي
ﻏﺮﺿﺎ ﻓﻜﺮﻳﺎ أو ﻓﻨﻴﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻌﺎ") .(12
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ودوره ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ)إﺧﻮﺗﻪ(.
أوﻟًﺎ :ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮان
اﺧﺘﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ﻋﻨﻮان )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﻧﺼﻪ
اﻟﺸﻌﺮي ،ﺟﺎﻋﻠًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺼﺎن ﺻﻴﻐﺔ ﺟﻤﻊ ﻟﻴﻔﺘﺢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ ،وﻣﺨﻴﻼت وﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وأن ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺼﺎن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻔﺮد اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻟﻴﺠﻌﻞ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم أﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎ ،وﻟﻴﻀﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬُ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﺑﺆرة ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ،وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻣﺎ ﻳﺨﺘﺰن ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد وﻣﺪﻟﻮﻻت ﻧﺴﻘﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ
ﻳﻠِﺞ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻣﺘﺸﻮﻗًﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﺘﺨﻴﻠًﺎ ﻟﻸﺣﺪاث ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ.
وﻟﻌﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻘﻤﺼﺎن إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻟﻔﻈﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻟﻴﺸﻜﻞ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ،ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎم ﺗﺤﻮﻻت واﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻴﻢ
اﻟﺤﺪث وﺗﺤﺪﻳﺪه ،ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻟﻘﺼﻴﺪة ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻄﻔﻴﻦ ،أوﻟﻬﻤﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي
واﻟﺬﻫﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ،وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺬي أﺻﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﺘﺒﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼل
إن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻛﻤﺎ أﺷﺮت ،وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬه
اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻟﻮﻻت وأ ﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ ،ﻣﺤﺎوﻟًﺎ ﺑﺬﻟﻚ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﺨﻴﺎل واﻟﺘﻨﺒﺆ
ﻟﻠﻤﺪﻟﻮﻻت اﻹﺷﺎرﻳ ﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮم إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮص
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ،وإﻧﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻤﺼﺎن ﻟﻴﻔﺘﺘﺢ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
أﺧﺮى ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﻤﺼﺎن ،ﻓﻘﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ،ﻣﻔﺘﺘﺤﺎ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺺ
ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻗﻤﻴﺺ ،وﻛﻴﻒ أﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻤﺼﺎن ﻓﻲ رﺳﻢ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ
وﺻﺮاﻋﻪ اﻟﻮﺟﻮدي ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺜﻼﺛﺔ  /اﻟﻘﻤﺼﺎن اﻟﺜﻼﺛﺔ ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺒﺆرة اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ )اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )إﺧﻮﺗﻪ/زﻟﻴﺨﺔ/اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻌﻘﻮب(.
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﺛﺎﻟﺜًﺎ :اﻟﻘﺼﻴﺪة
ﻳﺼﺎب اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺼﺪﻣﺔ وﺧﻴﺒﺔ أﻣﻞ؛ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮان وﻋﺘﺒﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼل واﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ ﺛﻨﺎﻳﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،واﺳﺘﺤﻀﺮه ﻟﻤﺨﻴﻼﺗﻪ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺣﻮل اﻟﻨﺺ ،ﻓﻴﺒﺪأ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻨﺬُ اﻟﺴﻄﻮر اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻳﻮﺳﻒ وﻋﻦ ﻗﻤﺼﺎﻧﻪ ،أو ﺣﺘﻰ ﻋﻦ
ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﻞ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻘﺼﻴﺪة ،ﻓﻴﺠﺪ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻇﻨﻪ وﺷﻮﻗﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ
ﺑﺪأ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺑﻤﻘﺪﻣﺎت واﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺎت ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﺳﺮدﻳﺔ؛ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻟﻘﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وﻧﻠﺤﻆ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻗﺒﺮات اﻟﺤﻘﻮل،
ﺗﻘﺎﻓُﺰ ﻗﻠﺐ اﻟﺜﻌﺎﻟﺐِ
ﺣﻮل اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ،
ﻧﻮم اﻟﻨﱢﻤﺎل اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻗﺎت اﻟﺸﺘﺎء،

) (13

وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﻔﺘﺘﺢ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﺎم ،إﻻ أن اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ
ﻟﻠﻨﺼﻮص ﺗﻜﺸﻒ أﻧﱠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﻳﻠﺤﻆ أن اﻟﻨﺺ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮل
ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﻤﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﺴﺎﻗﻪ واﻟﺪﻻﻟﺘﻪ اﻟﺨﺒﻴﺌﺔ ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺎت):ﻗﺒﺮات ،اﻟﺤﻘﻮل ،اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ،اﻟﺸﺘﺎء( ﻫﻲ
ﻣﻔﺮدات ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻀﺮة واﻟﺤﻴﺎة واﻷﻣﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻔﺮدات):اﻟﺬﺋﺎب ،ﻧﻮم اﻟﻨﱢﻤﺎل(
واﻟﺘﻲ ﺗﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮت ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻣﻨﺬُ اﻟﺴﻄﻮر اﻷوﻟﻰ وﻣﻔﺘﺘﺤﻪ أﻣﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﻴﺎة
واﻟﻤﻮت ،واﻷﻣﻞ واﻟﻴﺄس( ؛ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﻐﺎﻟﻴﻖ أﻣﺎم
اﻟﻘﺎرئ ،وﻟﺘﻀﻌﻪ أﻣﺎم ﻣﻘﺎﺑﻼت ،ﻓﻴﺼﺒﺢ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي أﻛﺜﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘًﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﺮاوﻏﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﺸﻲء وﺿﺪه ،وأن ﻛﻞ ﺣﻴﺎة وأي ﺧﻴﻂ أﻣﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻮت ﻓﻼ ﻳﺴﻠﱢﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺪأ ﺻﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ،وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا اﻟﻈﻬﻮر ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻮﻻده
واﻹﺑﺎﻧﺔ ﻟﺤﺪث اﻟﻮﺟﻮد وﺣﺐ اﻻﻣﺘﻼك واﻟﺴﻴﻄﺮة ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻋﺮاك اﻟﻤﺠﺮات
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺠﻢ ﺗُﻐَﺎزﻟُﻪ اﻟﺸﻤﺲ
ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮ اﻟﻔﻠﻚ
) (14

ﻛﻠﻬﺎ اﻵن ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻚ
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺠﺮات ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال اﻟﻘﺎرئ أﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ؟ ﻟﺘﺘﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ
اﻟﻤﻐﺎﻟﻴﻖ واﻟﺸﻮق ﻟﻠﻘﺎء ﻳﻮﺳﻒ ،إن ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻨﺠﻢ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺒﻮءة
وﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻛﻤﺎ أﺷﺮت ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺴﻄﻮر اﻷوﻟﻰ ﻟﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘًﺎ
وﻣﺮاوﻏﺔ ﻓﺤﻤﻠّﻪ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت؛ ﻟﻴﻀﻊ اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎم ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت وﺗﻐﻴﺮات ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺘﺤﺪث اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﻣﺘﻮﻗﻊ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ)ﺑﺎﻟﻌﺮاك( ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻮﻻدة ﺑﺸﺎرة
ﻟﺤﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ،وإﻧﻤﺎ ﻋﺮاك وﺻﺮاع وﺟﻮدي ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺠﺎءت اﻟﻤﺠﺮات ﻟﺘﺤﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﻀﻤﺮاﺗﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻐﻴﻆ ﺗﺠﺎه وﻻدة اﻟﻨﺠﻢ )ﻳﻮﺳﻒ( ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﺟﻮدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺟﺎء
ﻣﺸﺤﻮﻧًﺎ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻪ )ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ( واﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺄﺑﻴﻪ ورﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻪ )ﺗﻐﺎزﻟﻪ
اﻟﺸﻤﺲ( وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺌﻨﺎ ﺑﻪ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ رﺑﻂ )ﻋﺮاك( ﺑﺎﻟﻤﺠﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ،ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻮة ،وأن اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺘﻲ آﻟﺖ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﺠﺐ
ﻹﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ،ﻟﻜﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﺪﺧﱠﻠﺖ ﺑﺄن ﻧﺠﻰ ﻳﻮﺳﻒ.
وﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻨﺠﻢ اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ﺟﺎء ﻣﺮﺗﺒﻄًﺎ ﺑﺼﻮرة
)اﻟﺸﻤﺲ( واﻟﺬي ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ )ﺗﻐﺎزﻟﻪ( ،وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ؛
ﻓﺒﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﺸﻤﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﻤﺆﻧﺜﺔ إﺷﺎرة ﻧﺴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻃﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻹﻧﺎرة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻓﺈن
اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻨﻮر ،واﻟﻌﺘﻤﺔ( ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻌﺘﻤﺔ اﻟﻤﺠﺮات )إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ(،
وﻧﻮر اﻟﺸﻤﺲ )واﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺮاك ﻋﺘﻤﺔ وﻣﻮت ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺸﻤﺲ
اﻹﻧﺎرة واﻟﺤﻴﺎة ،وإذا ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﻌﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﻀﻼل ،ﻓﺈن اﻟﺸﻤﺲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ.
وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻬﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي أﻛﺜﺮ إﺣﻜﺎﻣﺎ وأﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ذﻫﻦ
اﻟﻘﺎرئ؛ ﻟﻴﺠﺴﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )إﺧﻮﺗﻪ( ﻣﻘﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻠﻌﻄﻒ
واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ واﻟﺪه ،وﻟﻌﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﺎﺻﺎ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }:إذْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَﻴﻮﺳﻒ وأَﺧُﻮه
) (15

أَﺣﺐ إﻟَﻰ أَﺑﻴﻨَﺎ ﻣِﻨﱠﺎ وﻧَﺤﻦ ﻋﺼﺒﺔٌ إن أَﺑﺎﻧَﺎ ﻟَﻔِﻲ ﺿﻼل ﻣﺒﻴﻦ{

ﻓﺈن ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ )ﻋﺮاك

اﻟﻤﺠﺮات ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﺠﻢ ﺗُﻐَﺎزﻟُﻪ اﻟﺸﻤﺲ (ﺟﺎء ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﺧﻮة اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء
واﻟﻜﻴﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻄﻒ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻷب ﻟﻴﻮﺳﻒ.
ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ واﻟﻐﻤﻮض ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا؛ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨ ﺪاﻣﻪ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺤﻦ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،
وﺗﺸﺤﻦ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻹﻣﻌﺎن اﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻓﻜﻞ ﻋﺒﺎرة وﻛﻞ ﺻﻮت وﻛﻞﱡ ﻟﻔﻈﺔ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن اﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ.
وﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﺟﻮدي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻫﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ:
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﻭﺍﻟﺩ

ﺃﺧﻮﺓ ﻳﻮﺳﻒ

ﻴﻭﺴﻑ

ﻳﻮﺳﻒ

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 1

ﻓﺒﻌﺪ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﺪﻻﻻت اﻹﺷﺎرﻳﺔ واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﻧﺒﻮءﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺸﻬﺪ ﺳﺠﻮد اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻛﻠﱡﻬﺎ اﻵن ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻚ
ﻛﻠﱡﻬﺎ اﻵن ﺗﺠﺜﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻚ اﻹﻟﻬﻴﺘﻴﻦ،
ﻣﻴﻤﻤﺔً ﺷﻄﺮ أﻫﺪاﺑﻚ اﻟﺴﻮد،
ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻛﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺛﻐﺮ اﻟﻬﻼل
) (16

اﻟﺬي ﻗَﺒﻠَﻚ

إن اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻟﻸﺑﻴﺎت  /اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻠﺤﻆ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ
وﺣﺪه وإﻧﻤﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ؛ ﻓﺠﺎء ﻇﻬﻮر ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺰاﻣﻨًﺎ ﻟﻈﻬﻮر ﻳﻮﺳﻒ ،ﺑﻞ
إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻴﻮﺳﻒ واﺳﺒﺸﺮ ﺑﻪ ،وأﻛﱠﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺒﻮءﺗﻪ )ﻛﻠﱡﻬﺎ اﻵن ﺗﺴﺠﺪ ﻟﻚ(؛ ﻟﻴﺄﺗﻲ
ﺑﻌﺪﻫﺎ دور اﻟﻘﺎرئ ﻓﻴﺠﺪ ﻳﻮﺳﻒ وﻳﺠﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة ﻓﻲ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ
اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :إذْ ﻗَﺎلَ ﻳﻮﺳﻒ ﻟِﺄَﺑﻴﻪِ ﻳﺎ َأﺑﺖِ إﻧﱢﻲ رأَﻳﺖُ أَﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛَﻮﻛَﺒﺎ واﻟﺸﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮ
رأَﻳﺘُﻬﻢ ﻟِﻲ ﺳﺎﺟﺪِﻳﻦ.(17 ){
وإﻧﻨﻲ أﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر )ﻋﺼﺎم ﺷﺮﺗﺢ( اﻟﺬي ذﻫﺐ إﻟﻰ أن "اﻟﺴﺮد اﻟﻮﺻﻔﻲ
_ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ_ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻔﻬﺎ ،وﻳﻀﻌﻒ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻫﺠﺔ؛ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﻨﻔﺴﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،ﺑﺰﺧﻢ رؤﻳﻮي ،ﺗﺨﻴﻴﻠﻲ ﻣﻔﺘﻮح؛ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ /أو
ﻗﺼﻴﺪة_اﻟﻤﻮﻗﻒ_") .(18
إن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت وإن ﺑﺪت ﻏﺎﻣﻀﺔ وﻣﺮاوﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻲء ،إﻻ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﺑﺄن ﺑﺰﻳﻊ ﻗﺪ أﺗﻘﻦ
ﻓﻲ رﺑﻄﻬﺎ ودﻣﺠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم ﻏﺮﺿﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وأن ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺑﺔ واﺳﻌﺔ ﻳﻌﺒﺮ اﻟﻘﺎرئ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻀﺎءات ﻧﺼﻪ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺸﺤﻮن ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ.
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

وإذا اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ،ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ
ﻳﻨﺼﺎع ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺣﻮل اﻟﻨﺺ؛ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻷن ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺪا
واﺿﺤﺎ وﻇﺎﻫﺮا ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﺼﻴﻎ اﻻﺳﺘﺪراك واﻟﻨﻬﻲ واﻷﻣﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ )وﻟﻜﻦ ﺳﺮك ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ،ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺴﺤﺮك /ﻻ ﺗﺼﺪق ﺟﻤﺎﻟﻚ،
ﺻﺪق ﻇﻼﻟﻚ ﻓﻮق اﻟﺠﺪار /وﻏُﺺ ﻧﺤﻮ وﺣﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ /ﺗﻮق أﺣﺎﺑﻴﻠﻬﻢ  /واﻫﺒﻂ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺒﺌﺮ /إﻟﺦ(.
وﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺠﺪه ﻓﻲ ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﻟﻜﻦ ﺳﺮك ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن
ﺟﺪﻳﺮا ﺑﺴﺤﺮك،
ﻓﻲ أن ﺗﺨﺾ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﺘﻬﺎ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺒﺮاءةَ،
أو
ﺗﺴﺘﻌﻴﺬ ﺑﺠﺬع اﺧﺘﻴﺎرك
) (19

ﻣﻦ ﺣﺎﺳﺪ ﺣﺴﺪك

وﻟﻌﻞﱠ اﺻﺮار اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﺪاﺋﺒﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻣﻐﺎﻟﻴﻖ اﻟﺨﻄﺎب ﺗﺘﻔﺘﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ،ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﻮﺟﻪ
ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي وﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ،ﺟﻌﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮد ،ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺎب ﺟﺎء
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﻟﺨﺒﺮة ،إذ ﺟﺎء ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﻨﺰﻟﺔ ،وﻻ
أﻗﺼﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﻗﺼﺪ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد
ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ وﺑﺸﺎرة اﻟﻨﺒﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺄن أﺻﺒﺢ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻠﺤﻆ أن ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺼﻴﻐﺔ اﻹﺳﺘﺪراك )ﻟﻜﻦ (ﺟﺎء ﻣﺮﻫﻮﻧًﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﺟﺮاء اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺮات اﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﺼﻴﻐﺔ )وﻟﻜﻦ ﺳﺮك ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن /ﺟﺪﻳﺮا
ﺑﺴﺤﺮك /ﺟﺬع اﺧﺘﻴﺎرك( ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺑﺆرة ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻗَﺎلَ ﻳﺎ
ﺑﻨَﻲ ﻻَ ﺗَﻘْﺼﺺ رؤﻳﺎك ﻋﻠَﻰ إﺧْﻮﺗِﻚ ﻓَﻴﻜِﻴﺪواْ َﻟﻚ ﻛَﻴﺪا إن اﻟﺸﻴﻄَﺎن ﻟِﻺﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦ.(20 ){
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻀﻊ أﻣﺎم ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻮاﺟﻬﻪ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ
إﺧﻮﺗﻪ ،واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ وﺻﺎﻳﺎ واﻟﺪه ﺑﺄن ﻻ ﻳﺨﺒﺮ إﺧﻮﺗﻪ ﺑﺮؤﻳﺎه ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻤﻜﻴﺪة ،ﻟﻴﺄﺗﻲ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺪوا ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮرة اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ
اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه ،وﻫﻨﺎ ﻧﻠﺘﻔﺖُ ﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة ،إﻻ أن ﺳﻜﻨﺔ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﻣﻠﻮﺛﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ أن ﻳﺨﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻴﺎه؛ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ وﺣﻴﺎﺗﻬﺎ )ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ
اﻟﺒﺮاءة(.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺪ اﻹﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،وﻟﻌﻞﱠ ذﻟﻚ؛ ﻷن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻫﻮ اﻟﻌﺪو اﻷول ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬُ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻊ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،
ﻓﻴﺘﺰاﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪاء إﺧﻮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻊ وﻻدﺗﻪ ،ﻓﻴﺄﺗﻲ ﺻﺮاع ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﺮاع وﺟﻮدي ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﺑﻨﺒﻮءﺗﻪ.
وﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻧﺤﻮ ﺑﻨﻴﺔ دراﻣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻷﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﺳﺮك ﻓﻲ أن ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ
ﻛﻴﻤﺎ ﺗﺮى ﺟﺴﺪك
ﻧﻈﻴﻔًﺎ ﻛﺠﻮﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء
وﻛﻴﻤﺎ ﺗﺨﻠﱢﺺ ﻧﺮﺟﺴﻚ اﻟﻤﻮﺟﺲ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪِ،
ﻻ ﺗﺼﺪق ﺟﻤﺎﻟَﻚ،
ﺻﺪق ﻇﻼﻟﻚ ﻓﻮق اﻟﺠﺪار
وﻏﺺ ﻧﺤﻮ وﺣﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔِ
ﻛﻴﻤﺎ ﺗﺠﺪد
ﻣﺎ ﻗﻮض اﻟﻄﻴﻦ ﻓﻴﻚ

) (21

ﻳﺘﺪر ج اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﻴﺪة؛ ﻣﺤﺎوﻟًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﺪث ﻟﻴﺼﻞ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺄزم
واﻻﻧﻜﺸﺎف ،واﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﻨﻬﻲ واﻷﻣﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﻨِﻴﺖ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت
ﺿﺪﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻛﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨﻴﺎل( ،ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻟﻪ
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪه ،ﺑﻞ ﻳﺠﺪر ﺑﻪ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺳﺮ وﺟﻮده وﻧﺒﻮءﺗﻪ ،ﻓﺈﻧﻤﺎ اﻟﺠﻤﺎل ﻇﻼل ﻳﻌﻜﺲ ﻇﺎﻫﺮه،
وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻧﺒﻮءﺗﻪ ،وأﺳﺎس ﺧﻠﻘﻪ اﻟﺬي ﺑﻌِﺚَ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺒﻮءة
واﻟﻐﻮص ﺑﻬﺎ وﺗﺤﻤﻞ ﺻﻌﺎﺑﻬﺎ ،وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﻮﺿﻪ اﻟﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻧﺮﺟﺴﻪ.
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺻﻮرة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻤﺘﻤﺮد وﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺠﺪﻟﻲ واﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ،وﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور
اﻟﺨﻄﺎب ،ﺑﻤﻘﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،وإﻇﻬﺎر ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ،واﻧﺘﻘﺎﻻﺗﻪ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺪاث
وﻣﺮاوﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﺻﻮﻏﻬﺎ ،ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻧﺴﻘﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻟﺪﻻﻻت ﻣﻌﻴﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮي ،ﺑﻌﺪ
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ واﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻀﺮﻫﺎ ،إﻻ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاوﻏﺎت ،ﻟﻨﺠﺪه ﻗﺪ
ﻣﺎل إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺰال ﻋﻨﺪ أول ﺣﻀﻮر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻴﻮﺳﻒ ،ﻟﻴﺠﺘﺰأ أﻫﻢ ﺑﺆرة ﺣﻴﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺻﺮاع ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﻮﺟﻮدي ﻣﻊ إﺧﻮﺗﻪ ،ﻟﻴﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻃًﺎ ﻃﻮﻳﻠًﺎ ﻋﺒﺮ اﻷﺣﺪاث واﻹﺷﺎرات أﻣﺎم
ﻗﻄﻊ ﻟﻤﺸﻬﺪه اﻟﺘﺼﻮري واﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻓﻬﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﺑﺮأ اﻟﺬﺋﺐ
ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺪم
ﻓﻮق ﻗﻤﻴﺼﻚ
ﻟﻴﺲ زﻣﺎﻧَﻚ
وﻫﺬا اﻟﺤﺼﺎن اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗَﺨُﻦ
ﺑﺮﻗَﻪ اﻟﻤﺘﺮدد
ﺧﺎﻧَﻚ
وأﺧﻮﺗﻚ اﺗﱠﺤﺪوا ﻣﻊ ﻗﻤﻴﺼﻚ
) (22

ﺿﺪ دﻣﻮع أﺑﻴﻚ

واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ زال ﻣﺼﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﺠﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻨﺺ وأن
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﻄﺎﻏﻲ واﻟﻤﺴﻴﻄِﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎق اﻟﻨﺺ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪاه ﻟﺠﻌﻞ ﺻﻮﺗﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﻮﺟﻬﻬﺎ ،ﻓﺄﻟﻐﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞﱡ ﺻﻮتٍ آﺧﺮ ،واﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ أﻗﺼﻰ ﺻﻮت إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ ،وأﻏﻔﻞ اﻟﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :إذْ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻴﻮﺳﻒ وأَﺧُﻮه أَﺣﺐ ّإﻟَﻰ
أَﺑﻴﻨَﺎ ﻣِﻨﱠﺎ وﻧَﺤﻦ ﻋﺼﺒﺔٌ إن أَﺑﺎﻧَﺎ ﻟَﻔِﻲ ﺿﻠَﺎل ﻣﺒﻴﻦ (8) اﻗْﺘُﻠُﻮا ﻳﻮﺳﻒ أَوِ اﻃْﺮﺣﻮه أَرﺿﺎ ﻳﺨْﻞُ
ﻟَﻜُﻢ وﺟﻪ أَﺑﻴﻜُﻢ وﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِهِ ﻗَﻮﻣﺎ ﺻﺎﻟِﺤِﻴﻦ (9) ﻗَﺎلَ ﻗَﺎﺋِﻞٌ ﻣِﻨْﻬﻢ ﻟَﺎ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا ﻳﻮﺳﻒ وأَﻟْﻘُﻮه
ﻓِﻲ ﻏَﻴﺎﺑﺖِ اﻟْﺠﺐ ﻳﻠْﺘَﻘِﻄْﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎرةِ إن ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻓَﺎﻋِﻠِﻴﻦ.(23 ){(10) 
ورﻏﻢ اﺧﺘﺰال اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ ،إﻻ أﻧﱠﻪ
ﻳﻌﻮد ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﺺ ،ﻟﻴﺮﺳﻢ ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻟﺤﻮار اﻟﺸﺎﻋﺮ )اﻟﻤﺎﺑﻌﺪي( ﻟﻸزﻣﺔ ﻣﻊ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻘﺪ واﻟﺨﺪﻳﻌﺔ واﻟﻤﻜﺮ،
وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮر ﻳﺤﺎول اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺰﻳﻦ اﻟﺬي ﻗﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻣﺎن ،ﺑﺄن
ﺟﻌﻞ ﻣﻦ إﺧﻮﺗﻪ أﻋﺪاءً ﻟﻪ ،وﻣﻦ ﻗﻤﻴﺼﻪ اﻟﺴﺎﺗﺮ ﻋﻮرة ،وﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎن ﺧﺎﺋﻨًﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،إن ﻫﺬه
اﻟﺼﻔﺎت إﻧﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻟﻺﻳﻘﺎع ﺑﻪ ،وأن اﻟﺒﺮيء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺬﺋﺐ ،ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺠﺐ إن ﻗﻠﺒﺖُ
اﻟﻤﻮازﻳﻦ ،ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا أَﻣﻨﻪ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﺋﺪون واﻟﺨﺎﺋﻨﻮن اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻮن ،واﻟﺬﺋﺐ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺮﺳﻪ ﺑﻞ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪم
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺼﻪ .وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻗﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﻀﻤﺮات اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺎ أَﺑﺎﻧَﺎ إﻧﱠﺎ ذَﻫﺒﻨَﺎ ﻧَﺴﺘَﺒﻖ وﺗَﺮﻛْﻨَﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻋِﻨْﺪ ﻣﺘَﺎﻋِﻨَﺎ ﻓَﺄَﻛَﻠَﻪ اﻟﺬﱢﺋﺐ وﻣﺎ أَﻧْﺖَ
ﺑﻤﺆﻣِﻦ ﻟَﻨَﺎ وﻟَﻮ ﻛُﻨﱠﺎ ﺻﺎدِﻗِﻴﻦ (17) وﺟﺎءُوا ﻋﻠَﻰ ﻗَﻤﻴﺼِﻪِ ﺑﺪم ﻛَﺬِبٍ ﻗَﺎلَ ﺑﻞْ ﺳﻮﻟَﺖْ ﻟَﻜُﻢ أَﻧْﻔُﺴﻜُﻢ
) (24

أَﻣﺮا ﻓَﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞٌ واﻟﻠﱠﻪ اﻟْﻤﺴﺘَﻌﺎن ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﺗَﺼِﻔُﻮن{(18) 

وﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺂزِق ﻳﻮﺳﻒ وأوﺟﺎﻋﻪ وآﻣﺎﻟﻪ اﻟﺰاﺋﻔﺔ أﻣﺎﻣﻪ ،ﻳﺤﺎﺟﺠﻪ
ﺑﻬﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أﺗﺤﺪت ﺳﻮﻳﺔ ﻟﻬﺪﻣﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،وﺗﺄﺗﻲ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺄن
ﺟﻌﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ وﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ،وﻟﻌﻞﱠ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺬي اﺗﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺪوران واﻹﻋﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﺸﻔﻪ ﻋﻦ ﻗﻤﻴﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ
ﻷول ﻣﺮة )ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ( ،وﺑﺪوره ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺼﻮرة ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺔ إﻟﻰ ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻌﻨﻮان ،وﻋﺘﺒﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼل ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺮة أﺧﺮى واﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻟﻌﻞﱠ
ﻫﺬه اﻹﻋﺎدة واﻟﺘﺠﺪد ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺼﺼﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﻨﺠﺎة ﻳﻮﺳﻒ وﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻼص وﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة اﻟﺬي اﻟﺘﻒ ﺣﻮل ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺄن
ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺻﺪﻣﺘﻪ ،وﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ وﺟﻮده اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻟﺘﺒﺮز ﻫﻨﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺨﺪاع( ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﺧﺪﻳﻌﺔ إﺧﻮﺗﻚ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻤﻮﺗﻚ ،ﻓﺈن ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻨﺠﺎﺗﻚ ،ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺟﻮاب اﻟﺸﺎﻋﺮ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﻟﺒﺲ:
ﺗﻮق أﺣﺎﺑﻴﻠﻬﻢ
واﺑﺘﻜﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﻮط اﻟﻬﻼكِ
ﺣﺒﺎﻟَﻚ
دع ﻗﻤﻴﺼﻚ ﻟﻠﺬﺋﺐِ
ﻛﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﺎرﻳﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﻨﺖَ
واﻫﺒﻂ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺒﺌﺮ
ﻛﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﺎﻟَﻚ

) (25

وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺨﺘﺘﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻘﻄﻌﻪ اﻷول ﻛﻤﺎ ﺑﺪأه ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت( إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة
ﻳﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺪث أﻛﺜﺮ وﻗﻌﺎ وﺣﻀﻮرا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻮل ﻧﺒﻮءﺗﻪ
واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻬﺎ ،ﺑﺄن ﻳﺘﺮك وراءه ﻣﻜﺎﺋﺪ إﺧﻮاﺗﻪ وﺣﺴﺪﻫﻢ ﻟﻪ ،ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻴﻮط واﻟﻤﺨﺎدع
ﺣﺒﺎﻟًﺎ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ.
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺻﻮت اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة زﻟﻴﺨﺔ(
 ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ) /ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺸﻬﻮة(ﻛﺎن ﺣﻀﻮر ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول واﺿﺤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ
اﻷول ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺰﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي ﺣﻤﻠﻪ أﺑﻌﺎده اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻟﻴﻌﻜﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺪﻟﻴﺎﺗﻪ
وأﻓﻜﺎره ،وﻟﻤﺎ اﺧﺘﺺ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻮت واﻟﺤﻴﺎة( ،واﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﺪورﻫﺎ
ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ )اﻷﺧﻮة( اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻨﺺ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﺮاع )اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ أﺧﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن(.
واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة/زﻟﻴﺨﺔ(،
واﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )اﻷب( ،أﺗﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺄن
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﺟﻮدي ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي
واﻟﻘﺼﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻷﺣﺪاث وﻣﺮاوﻏﺘﻬﺎ.
وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه ﺑﺰﻳﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" إن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ(
ﺣﻤﻠﺖ أﺑﻌﺎدا ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ،وﻣﺜﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،وﻧﻔﺴﻴﺔ ،وﺟﺪﻟﻴﺔ ،ورؤﻳﻪ ﺷﻌﻮرﻳﺔ .وﻫﻲ ﺗﻄﺮح رؤﻳﺘﻲ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ
إزاء اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )اﻟﺮﺟﻞ/اﻟﻤﺮأة( ،و)اﻟﺠﻤﺎل/
اﻟﻘﺒﺢ( ،و)اﻟﻤﻘﺪس/واﻟﻤﺪﻧﺲ( ،و)اﻟﻤﻮت/اﻟﺤﻴﺎة() ،اﻟﺮوﺣﻲ/اﻟﻤﺎدي(؛ وﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻲ ﺻﺮﺧﺘﻲ
اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺮاث واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﻴﻦ ﺣﺪاﺛﻮﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة") .(26
وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺰﻳﻊ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎره ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ؛ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﺄن أي ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،وﺗﺄﺗﻲ إﺷﺎرة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺸﺮي ﻣﺆﻛﺪة
أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺣﺎول ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ أن ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ ﻟﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺎر ﺑﻌﺾ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎت اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى؛
ﻛﻔﻦ اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ وﻓﻨﻮن اﻟﻘﺼﺔ ،وﻓﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﻓﺸﺎﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻨﻮن
ﻛﺎﻟﺤﻮار وأﺳﻠﻮب اﻟﻘﺼﺺ وﺗﻌﺪد اﻷﺻﻮات واﻟﻤﻨﻮﻟﻮج اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻤﻮﻧﺘﺎج ،وأﺧﻴﺮا ﻟﺠﺄ إﻟﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻛﻤﻌﺎدل ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻳﺒﺚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺧﻮاﻃﺮه وأﻓﻜﺎره") .(27
وﺑﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺑﺰﻳﻊ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻀﺮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ )ﻗﻨﺎﻋﺎ( ﻳﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أﺑﻌﺎده اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ،
وﺟﺪﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻟﺠﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )اﻟﻘﻨﺎع( ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ ﻟﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر
إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ " ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺮﻳﺪه ،أو ﻟﻴﺤﺎﻛﻢ ﻧﻘﺎﺋﺾ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ،....وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻘﻨﺎع ﺧﻠﻖ أﺳﻄﻮرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﺑﺨﻠﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻪ )اﻷﺳﻄﻮرة( ،أو ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻮﻗﻒ دراﻣﻲ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪث
ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،وﻟﻜﻦ رﻗﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻞ واﻟﻘﻨﺎع ،ﺗﻀﻊ ﻫﺬه اﻟﺪراﻣﻴﺔ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
أن ﺣﻀﻮر اﻷﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺘﺎر_ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻷﻗﻨﻌﺔ_ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
أﺳﻤﺎﺋﻬﺎ_") .(28
وﺑ ﺬﻟﻚ ﻳﻌﻮد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻣﻔﺴﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل
ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إزاء ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ(
واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑ ـ )ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺸﻬﻮة( ،ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻣﻘﻄﻌﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮت اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﺣﻴﻦ ﻋﺪتُ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ
أﺣﺴﺴﺖُ أﻧﻲ أﻋﻮد ﻏﺮﻳﺒﺎ
ﻛﻤﻦ ﻣﺴﻪ
ﻣﻦ ﻧﺴﻴﻢ اﻷﻟﻮﻫﺔِ
ﺑﺮق ﺧﻔﻴﻒ
ﻳﺒﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻳﺪي ﻣﻼﻛﺎن
ﻻ ﻳﺒﺼﺮان ﺳﻮى ﺷﺒﺤﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ
وﺗﺴﺒﺢ ﺻﺮاءُ ﻣﻦ ﺧﺠﻞ
ﻓﻲ ﻋﺮوﻗﻲ
وﻟﻜﻨﱠﻨﻲ ﻣﻨﺬ أﺑﺼﺮﺗُﻬﺎ
ﺿﺎق ﺻﺪري ﺑﻲ
ﻓﺄﺳﻠﻤﺖُ ﺧﻮف أﺑﻲ ﻟﻠﺬﺋﺎبِ
وﻟﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺮﻳﺎح
وأﺣﺴﺴﺖُ أﻧﻲ ﺳﻮاي
وﻗﺪ راح ﻳﺮﻛﺾ ﻓﻲ ﺧَﺮزِ اﻟﻈﱠﻬﺮ
ﻣﺎءٌ ﻛﻔﻴﻒ

) (29

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺼﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺪروﺳﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي ،وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻷﺣﺪاث واﻧﻘﺎﻟﻬﺎ اﻟﺰﻣﻜﺎﻧﻲ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺠﺪ
اﻟﺸﺎﻋ ﺮ ﻗﺪ أﻏﻔﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﻘﺼﺺ
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

اﻟﻘﺮآﻧﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﺟﺎءَتْ ﺳﻴﺎرةٌ ﻓَﺄَرﺳﻠُﻮا وارِدﻫﻢ ﻓَﺄَدﻟَﻰ دﻟْﻮه ﻗَﺎلَ ﻳﺎ ﺑﺸﺮى
ﻫﺬَا ﻏُﻠَﺎم وأَﺳﺮّوه ﺑﻀﺎﻋﺔً واﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠُﻮن (19) وﺷﺮوه ﺑﺜَﻤﻦ ﺑﺨْﺲ دراﻫِﻢ ﻣﻌﺪودةٍ
وﻛَﺎﻧُﻮا ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ اﻟﺰاﻫِﺪِﻳﻦ (20) وﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬِي اﺷﺘَﺮاه ﻣِﻦ ﻣِﺼﺮ ﻟِﺎﻣﺮأَﺗِﻪِ أَﻛْﺮﻣِﻲ ﻣﺜْﻮاه ﻋﺴﻰ أَن
ﻳﻨْﻔَﻌﻨَﺎ أَو ﻧَﺘﱠﺨِﺬَه وﻟَﺪا وﻛَﺬَﻟِﻚ ﻣﻜﱠﻨﱠﺎ ﻟِﻴﻮﺳﻒ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرض وﻟِﻨُﻌﻠﱢﻤﻪ ﻣِﻦ ﺗَﺄْوِﻳﻞ اﻟْﺄَﺣﺎدِﻳﺚِ واﻟﻠﱠﻪ
ﻏَﺎﻟِﺐ ﻋﻠَﻰ أَﻣﺮهِ وﻟَﻜِﻦ أَﻛْﺜَﺮ اﻟﻨﱠﺎس ﻟَﺎ ﻳﻌﻠَﻤﻮن (21) وﻟَﻤﺎ ﺑﻠَﻎَ أَﺷﺪه آﺗَﻴﻨَﺎه ﺣﻜْﻤﺎ وﻋِﻠْﻤﺎ وﻛَﺬَﻟِﻚ
ﻧَﺠﺰي اﻟْﻤﺤﺴِﻨِﻴﻦ.(30 ){(22) 
وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓ ﻲ اﻷﺣﺪاث إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ وﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ وﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول
ﻃﺎﻏﻴﺎ وﻣﺤﺮﻛًﺎ ﻟﻸﺣﺪاث ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺼﻨﻮف اﻷﻳﺎم وﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﺧﺎﺿﻪ ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻘﺪ آن اﻵوان ﻟﺼﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر وإدارﺗﻪ
ﻟﻠﺤﻮار ،وإﻇﻬﺎر ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻤﺎ ﺑﻌِﺚَ ﻷﺟﻠﻪ ،ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﻮت ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ )ﻋﺪتُ /أﺣﺴﺴﺖُ /أﻋﻮد /ﻳﺒﺎﻋﺪﻧﻲ /ﻳﺪي /ﺷﺒﺤﻲ /وﻟﻜﻨﱠﻨﻲ /ﻋﺮوﻗﻲ/
ﺻﺪري /أﺳﻠﻤﺖُ /راودﺗﻨﻲ /اﻧﺸﻄﺮتُ /ﻛﺘﻔﻲ /ﺛﻴﺎﺑﻲ /ﻛﻔﻲ /دﻣﻲ /ﺑﻌﻀﻲ /ﻧﻔﺴﻲ /ﺑﻴﻨﻲ/
ﻋﺪتُ/ﺧﻨﺎﻗﻲ /ﺟﺴﻤﻲ /ﻓﻲ /ﻫﻤﻤﺖُ /ﺣﺴﺒﺖُ /ﻧﻔﺴﻲ /داﺧﻠﻲ /اﺳﺘﺪرتُ /أﻋﺪو /ﺟﻤﺎﻟﻲ /وراﺋﻲ(،
وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺒﺖُ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺮت أن اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺼﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر؛ وﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺬﻟﻚ آﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻳﻮﺳﻒ.
ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮت ﻳﻮﺳﻒ ،وﻳﻌﺪ ﻫﺬا أول ﻇﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺼﻮت
اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ )ﺣﻴﻦ ﻋﺪتُ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ( ،إن ارﺗﺒﺎط ﺻﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻣﻨﺬُ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم
ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة ،ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻚِ ﻣﻐﺎﻟﻘﻪ ودﻻﻻﺗﻪ
اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت -1 :ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮدة ﺻﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺳﺒﺒﺎ ﻹﻗﺼﺎء ﺻﻮت
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻪ ﻗﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول؟  -2ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮدة ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻘﺼﻮر ﺗﻄﻮر اﻷﺣﺪاث ﻣﻦ
دوﻧﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻨِﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻮار اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت؟  -3ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮدة ﻳﻮﺳﻒ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ﻟﺠﺪﻟﻴﺔ )اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت(؟  -4أم أن ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻮدة ﺟﺎء اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ
وﺗﻴﺴﻴﺮه ﻟﻸﻣﻮر ﺑﺄن ﺟﻌﻠﻪ ﻧﺒﻴﺎ؟.
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺘﺮاﺑﻂ وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ واﻟﻨﺴﻘﻲ ،وﻗﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ذﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ،إﻻ أن اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ ﻗﺪ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺬﻟﻚ ،واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪ ﺟﺎك دﻳﺮﻳﺪا "أن ﻻ ﺷﻲء ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﻨﺺ")  (31ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ودﻻﻻﺗﻪ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
451

15

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 18

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﻓﺈذ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮدة ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻠﻨﺺ ﺷﻌﺮي ﺣﻴﺎة وﺗﺠﺪد ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت ،ﻓﺈن ﻋﻮدﺗﻪ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻟﻄﻒ ﻣﻨﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬِي اﺷﺘَﺮاه ﻣِﻦ ﻣِﺼﺮ ﻟِﺎﻣﺮأَﺗِﻪِ
أَﻛْﺮﻣِﻲ ﻣﺜْﻮاه ﻋ ﺴﻰ أَن ﻳﻨْﻔَﻌﻨَﺎ أَو ﻧَﺘﱠﺨِﺬَه وﻟَﺪا وﻛَﺬَﻟِﻚ ﻣﻜﱠﻨﱠﺎ ﻟِﻴﻮﺳﻒ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرض وﻟِﻨُﻌﻠﱢﻤﻪ ﻣِﻦ
ﺗَﺄْوِﻳﻞ اﻟْﺄَﺣﺎدِﻳﺚِ واﻟﻠﱠﻪ ﻏَﺎﻟِﺐ ﻋﻠَﻰ أَﻣﺮهِ وﻟَﻜِﻦ أَﻛْﺜَﺮ اﻟﻨﱠﺎس ﻟَﺎ ﻳﻌﻠَﻤﻮن ،(32){(21) إن اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﺪد ﻗﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( ﺑﺄن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﻪ اﻟﻘﺎدر واﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ،وأﺧﻀﻊ ﺑﺬﻟﻚ اﻵﺧﺮ )إﺧﻮﺗﻪ( ﺑﺄن رد ﻣﻜﺎﺋﺪﻫﻢ وﺧﺒﺜﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺠﺎء اﻧﺒﻌﺎث ﻳﻮﺳﻒ
ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،واﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘًﺎ )اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت( واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻮت اﻟﻤﺠﺎزي
أو اﻟﺬﻫﻨﻲ اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ ﻻﺳﺘﺒﻌﺎده ،ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﻘﻼب ﻟﻸﺣﺪاث ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺑﺘﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮءﺗﻪ ،وأن ﻳﺘﺒﺆ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺑﺠﻌﻠﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﺮ.
إن ﻫﺬه اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ واﻟﻤﺄﺳﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺮ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت( ﻗﺪ
ﺗﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺄﺳﻮي ،واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻠﻮرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺎ
ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﻗﺪ )ﺟﺮار ﺟﻴﻨﻴﺖ( ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻤﺪﻫﺶ
واﻟﻌﺠﻴﺐ ﻟﻸﺣﺪاث ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪو اﻟﺼﺪﻓﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺼﺮف )ﻋﻤﺪا(؛ )ﺗﺤﻮﻻت( أو
)اﻧﻘﻼب( ﻟﻸﺣﺪاث ،وﻣﺜﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆدي ﺳﻠﻮك إﻟﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة )ﺗﻌﺮف (ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ أو ﻣﺨﻔﻴﺔ؛ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﺒﻄﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻳﺌًﺎ
ث ﻋﻨﻴﻒ ﻳﻘﻊ ﺑﻴﻦ
ﺗﻤﺎﻣﺎ ،وﻻ ﻣﺠﺮﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ ﻣﺸﺆوم ،ﺣﺪ ٌ
) (33
ﻣﺘﺤﺎﺑﻴﻦ ،وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻧﺴﺐٍ ،وﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﺠﻬﻼن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﺋﻘﻬﻤﺎ" .
وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻘﻮل ﻳﻮﺳﻒ )ﺣﻴﻦ ﻋﺪتُ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ/
أﺣﺴﺴﺖُ أﻧﻲ أﻋﻮد ﻏﺮﻳﺒﺎ( ﻓﺴﻠﻮك ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺨﻴﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ،إﻧﻤﺎ ﺟﺎءت أﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺒﺸﺮﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث ﺑﺤﻴﺚ ﺷﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﻐﺮﺑﺔ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ ﻟﺘﻜﻮن ﻏﺮﺑﺔ ﻟﻠﺰﻣﺎن أﻳﻀﺎ ،اﻟﺘﻲ أﺗﺖ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﻮار اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول
)ﻓﻬﺬا اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﺑﺮأ اﻟﺬﺋﺐ /ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔِ اﻟﺪم /ﻓﻮق ﻗﻤﻴﺼﻚ /ﻟﻴﺲ زﻣﺎﻧَﻚ( ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﻖ
اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ )اﻟﻤﻘﺪس واﻟﻤﺪﻧﺲ( ،ﻓﺈن ﻗﺪاﺳﺔ ﻳﻮﺳﻒ
وﻃﻬﺎرﺗﻪ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن وﺟﻮده ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻏﺮﺑﺔ ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ أﺗﺖ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ )ﻛﻤﻦ
ﻣﺴﻪ /ﻣﻦ ﻧﺴﻴﻢ اﻷﻟﻮﻫﺔِ /ﺑﺮق ﺧﻔﻴﻒ (وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻧﺴﻘﻴﺔ ﺑﺄن ﺟﻌﻞ ﺗﻘﻠّﺐ
اﻷﺣﺪاث وﺗﻐﻴﺮاﺗﻪ )ﻛﺎﻟﻤﺲ( إﻻ أﻧﱠﻪ ﺟﺎء ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻓﻜﺎن ﻣﺴﻪ إﻻﻫﻴﺎ ﻟﻴﺄﺗﻲ إﻧﻘﻼب اﻷﺣﺪاث ﻗﺪاﺳﺔ
ﻟﻴﻮﺳﻒ.
وإذا ذﻫﺒﻨﺎ أن ﻣﺲ اﻷُﻟُﻮﻫﻴﺔ ﻗﺪ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺪاﺳﺔ وﻃﻬﺎرة وﺑﺮاءة ،ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ أﻛﺴﺒﻪ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﺑﺮق ﺧﻔﻴﻒ( اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ
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ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻟﻨﺠﺪ ﻫﺬه اﻟﺒﺆرة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﺮة ﺟﺎءت ﻟﺘﺘﻨﺎص ﻣﻊ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :وﻟَﻤﺎ ﺑﻠَﻎَ أَﺷﺪه آﺗَﻴﻨَﺎه ﺣﻜْﻤﺎ وﻋِﻠْﻤﺎ وﻛَﺬَﻟِﻚ ﻧَﺠﺰي اﻟْﻤﺤﺴِﻨِﻴﻦ (34 ){(22) وﻟﻌ ﱠﻞ
اﺳﺘﺸﻌﺎر ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻤﺎ ﻳﺪور ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺒﻖ اﻷُﻟُﻮﻫﺔ ﺟﺎء ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻳﺒﺎﻋﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﻳﺪي ﻣﻼﻛﺎن /ﻻ
ﻳﺒﺼﺮان ﺳﻮى ﺷﺒﺤﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ( وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺄﺗﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻣﺤﺪدة وﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺔ إﻟﻬﻴﺔ ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ
أﻛﺜﺮ دﻻﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل ،ﻓﻴﺠﻲء اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﺒﺎﻋﺪﻧﻲ( ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻹﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﻌﻔﺘﻪ وﻃﻬﺎرﺗﻪ وﻗﺪاﺳﺘﻪ ،وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻒ
ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ( وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺪس واﻟﻤﺪﻧﺲ( ،ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪه ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﻟﻘﻪ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻃﻠﺐ
ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺘﻤﺎن رؤﻳﺘﻪ ﺧﺸﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ إﺧﻮﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻓﺈن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺣﻴﺎة ﻟﻪ
ورﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ،اﻟﺬي أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻀﻠﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
أن ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﻬﺪي ﻗﺪ ﺑﺪا واﺿﺤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻸﻟﻔﺎظ واﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ وإﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﺺ ،وﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻣﻜﻨﻮﻧﺎت ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
)وﺗﺴﺒﺢ ﺻﺤﺮاء ﻣﻦ ﺧﺠﻞ /ﻓﻲ ﻋﺮوﻗﻲ( وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن(
ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع )ﺗﺴﺒﺢ (ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺠﺮﻳﺎن اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻮﺻﻔﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻓﻘﺪ رﺑﻄﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ،واﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن واﻻﺗﺴﺎع ،وﻟﻌﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺘﺮن ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻪ واﻟﺘﺸﺘﺖ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻻزﻣﺔ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﺨﺠﻞ ﻋﻨﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﺒﻮءة اﻟﺘﻲ ﺗﺮدﻋﻪ
ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺪﻧﺴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺻﺮاع أﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﺻﺮاع وﺟﺪاﻧﻲ ذاﺗﻲ ﺿﺎق ﺻﺪره
ﺑﻪ ،إﻟﻰ أن أدرك ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺳﺮ وﺟﻮده وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮ اﻟﻤﻬﺪد ﻟﻮﺟﻮده) ،ﻓﺄﺳﻠﻤﺖُ ﺧﻮف
أﺑﻲ ﻟﻠﺬﺋﺎب /وﻟﺤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺮﻳﺎح( وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :أَرﺳِﻠْﻪ ﻣﻌﻨَﺎ
ﻏَﺪا ﻳﺮﺗَﻊ وﻳﻠْﻌﺐ وإﻧﱠﺎ ﻟَﻪ ﻟَﺤﺎﻓِﻈُﻮن (12) ﻗَﺎلَ إﻧﱢﻲ ﻟَﻴﺤﺰﻧُﻨِﻲ أَن ﺗَﺬْﻫﺒﻮا ﺑﻪِ وأَﺧَﺎف أَن ﻳﺄْﻛُﻠَﻪ
اﻟﺬﱢﺋﺐ وأَﻧْﺘُﻢ ﻋﻨْﻪ ﻏَﺎﻓِﻠُﻮن{(13) 

) (35

وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺎ أَﺑﺎﻧَﺎ إﻧﱠﺎ ذَﻫﺒﻨَﺎ ﻧَﺴﺘَﺒﻖ وﺗَﺮﻛْﻨَﺎ

ﻳﻮﺳﻒ ﻋِﻨْﺪ ﻣﺘَﺎﻋِﻨَﺎ ﻓَﺄَﻛَﻠَﻪ اﻟﺬﱢﺋﺐ وﻣﺎ أَﻧْﺖَ ﺑﻤﺆﻣِﻦ ﻟَﻨَﺎ وﻟَﻮ ﻛُﻨﱠﺎ ﺻﺎدِﻗِﻴﻦ.(36 ){(17) 
ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺻﻮت ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﻜﺴﺮا ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﺎ آل إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺎءت ﺧﻴﺒﺘﻪ واﻧﻜﺴﺎره اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ
إﺧﻮﺗﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺬﺋﺐ إﻻ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺼﻮرة إﺧﻮﺗﻪ وﺷﺮاﺳﺘﻬﻢ وﻣﻜﺮﻫﻢ ﻟﻪ ،ﻓﻨﺠﺪ "اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬي ذﻛﺮ
ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺗﺼﺮﻓًﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻓﺴﺎوى ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻹﺧﻮة ،وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ ﺣﻴﻦ ﺷﺒﻬﻬﻢ ﺑﻪ ،ﻟﻤﺎ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺸﺮاﺳﺔ واﻟﻤﻜﺮ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻬﺬه
اﻟﺼﻔﺎت أن ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ وﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮادﻫﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ اﻹﺧﻮة ﻣﻦ
ﺻﻔﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وإﺿﻔﺎء اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ") .(37
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮار وﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻄﻒ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ
ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي اﻟﻤﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ"
ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺻﺮاع اﻷﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﺣﺎﺿﺮة ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺪس واﻟﻤﺪﻧﺲ( ،وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐِ
آﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة  /زﻟﻴﺨﺔ( اﻟﺬي ﺑﺪا ﺣﺎﺿﺮا ﻓﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺮﺟﻞ /اﻟﻤﺮأة(.
وﻧﻠﺤﻆ ﺟﻤﺎل اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ،ﻓﺒﺎت اﻟﻨﺺ
أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺘﻠﻔﺰة ،ﻟﻴﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺸﻬﺪي ﻟﻸﺣﺪاث ﺑﺘﻘﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،وﺻﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ،
واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،ﻓﻴﺘﻌﺪى ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﻨﻴﺘﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘًﺎ
ودﻻﻟﺔ ﺑﺈﺿﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻨﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺪ ﺧﺮج ﻋﻠﻰ
ﺣﺪود اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،وإن ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻨﻄﻠﻘﻪ وﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ،ﻓﺠﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي زاﺧﺮا ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت
واﻟﺼﻮر اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻟﺠﺴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮت ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ
وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ )اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈًﺎ ﺑﻘﺪﺳﻴﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ ﻣﺘﻮﻗﻔًﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷﺻﻠﻲ ،وﻳﺄﺗﻲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻠﺴﺎن ﻳﻮﺳﻒ:
وإذ راودﺗﻨﻲ زﻟﻴﺨﺔُ
ﻋﻦ ﺟﻨﱠﺘﻲ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ
اﻧﺸﻄﺮتُ
وراح اﻟﻤﻼﻛﺎن ﻳﻘﺘﺘﻼن
ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻲ اﻟﺜﻘﻴﻠﻴﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺮاﻛﻴﻦ ﺣﻤﺮاءُ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﺰق أﻗﻔﺎﻟﻬﺎ
وﺗﻬﺮولُ ﺗﺤﺖ ﺛﻴﺎﺑﻲ
وﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻔﻲ ﺟﻤﺮ ﻳﻄﻮف
ﻛﺄن دﻣﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻮﺳﺎوس
ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺤﺎرب ﺑﻌﻀﻲ
وﺗُﺸﻬﺮﻧﻲ
ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻲ اﻟﺴﻴﻮف

) (38

ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ)اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ( اﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺸﻒ ﺑﺪورﻫﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة( اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :وإذ راودﺗﻨﻲ زﻟﻴﺨﺔُ/ﻋﻦ ﺟﻨﱠﺘﻲ
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ( ،ﻟﻴﺄﺗﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻠﻘﺼﻴﺪة ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺆرة ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وراودﺗْﻪ اﻟﱠﺘِﻲ
ﻫﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴﺘِﻬﺎ ﻋ ﻦ ﻧَﻔْﺴِﻪِ وﻏَﻠﱠﻘَﺖِ اﻟْﺄَﺑﻮاب وﻗَﺎﻟَﺖْ ﻫﻴﺖَ ﻟَﻚ ﻗَﺎلَ ﻣﻌﺎذَ اﻟﻠﱠﻪِ إﻧﱠﻪ رﺑﻲ أَﺣﺴﻦ ﻣﺜْﻮاي
إﻧﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﻔْﻠِﺢ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻮن.(39 ){(23) 
إن اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺻﺮح ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮأة )زﻟﻴﺨﺔ( ﺑﺎﺑﺘﺪاﺋﻬﺎ
ﻟﻔﻌﻞ اﻹﻏﻮاء ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻴﺼﻒ أﺛﺮ ذﻟﻚ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء
اﻟﺘﻠﻄﻒ واﻟﺨﻄﺎب اﻹﻟﻬﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﻬﺎ )وراودﺗْﻪ اﻟﱠﺘِﻲ ﻫﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴﺘِﻬﺎ( ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺻﻨﻴﻊ
زوﺟﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وأﺧﺬﻫﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺤﻴﻄﺔ واﻟﺤﺬر ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﻮاﻳﺔ )وﻏَﻠﱠﻘَﺖِ اﻟْﺄَﺑﻮاب وﻗَﺎﻟَﺖْ ﻫﻴﺖَ
ﻟَﻚ (ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﻟﺼﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻔﻴﻔﺔ واﻟﻄﺎﻫﺮة )ﻗَﺎلَ ﻣﻌﺎذَ اﻟﻠﱠﻪِ إﻧﱠﻪ رﺑﻲ أَﺣﺴﻦ ﻣﺜْﻮاي ،(وﺟﺎء اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
اﻹﻟﻬﻲ ﺑﺎﺳﻢ زوﺟﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺒﺸﺮ )ﻧﺴﻮة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ( ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}وﻗَﺎلَ ﻧِﺴﻮةٌ ﻓِﻲ اﻟْﻤﺪِﻳﻨَﺔِ اﻣﺮأَتُ اﻟْﻌﺰﻳﺰ ﺗُﺮاوِد ﻓَﺘَﺎﻫﺎ ﻋﻦ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﻗَﺪ ﺷﻐَﻔَﻬﺎ ﺣﺒﺎ إﻧﱠﺎ ﻟَﻨَﺮاﻫﺎ ﻓِﻲ
ﺿﻠَﺎل ﻣﺒﻴﻦ ،(40 ){(30) وﻟﻌﻞﱠ ﺗﻼﻋﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻹﺷﺎرات واﻟﺪﻻﻻت واﺧﺘﻼف اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي واﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ)اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ( ﻣﺮده أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺣﺎول إﻇﻬﺎر اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻐﺮﻳﺰي ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺒﺸﺮﻳﺘﻪ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﻈﻬﺮا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﻟﻬﻲ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻨﺒﻮءﺗﻪ ،وﻷﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﺪد ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻓﺴﻮف ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ إرادة
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﻮل ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻏﻮاء زﻟﻴﺨﺔ ﻟﻴﻮﺳﻒ وإﺛﺎرﺗﻪ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﻟﻴﺠﻲء ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺮاودة
ﻣﻨﺴﻮﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ،ﻣﺤﺎوﻟًﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﻤﻴﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ)ﺟﻨﺘﱠﻲ( وﺧﺺ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وﻋﻤﻖ اﻟﻠﺬة اﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺤﻤﻞ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻃﺎﻗﺎت واﻧﻔﻌﺎﻻت
ﺟﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺔ واﻟﺘﻮق ﻟﻬﺎ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺄن رﺑﻂ اﻟﺸﻔﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ﻳﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﻧﺴﺎق
ﻣﻀﻤﺮة ﻋﻤﻴﻘﺔ اﻷﺛﺮ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺼﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ إدراك ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺠﻨﺔ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ ،ﻓﺈن ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺪا ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﻤﺎل ﺷﻔﺎﻫﺎ ﻓﻨﻌﺘﻬﻤﺎ )ﺑﺎﻟﺠﻨﱠﺘﻲ( ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
أراد أن ﻳﺒﻠﻎ ذروة اﻟﺤﺪث وﺗﺄزﻣﻪ ﺑﺄن ﺧﻠﻖ ﺗﺤﻮﻟًﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ
ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺼﺮاع واﻟﻌﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﻮل ﻳﻮﺳﻒ)اﻧﺸﻄﺮتُ(.
وﺗﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ )اﻧﺸﻄﺮتُ( ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ )اﻟﻤﻌﺎدل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ( واﻟﻤﺮﺗﻜﺰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻳﺤﺪد
ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ)اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ( ﻓﻠﻔﻈﺔ )اﻧﺸﻄﺮت( ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻻﺗﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم ،وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻣﺎ
أراده اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻮﺻﻒ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﺣﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮءة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ
آﺧﺮ ،ﻟﻴﺠﻲء ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﺼﺮاع اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ
ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺘﻤﻠﻜﻪ ﺑﺸﻌﻮره ﺑﺼﺮاع اﻟﻤﻼﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻴﻪ واﺻﻔًﺎ ذﻟﻚ ﺑـ )ﻳﻘﺘﺘﻼن.(
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

وﻟﻌﻠﱠﻨﺎ ﻧﻠﻤﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﺑﺪاع اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ ﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻼﻛﻴﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻤﻘﻄﻊ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻷول ﻟﻴﺼﻮر ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻼﻛﻴﻦ ﺑﺈﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻧﺲ ،واﻟﺘﻲ أﺷﺮتُ إﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻔﻌﻞ )اﻟﻴﺪي (ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﻴﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻼﻛﻴﻦ وﻫﻤﺎ )ﻳﺘﻘﺎﺗﻼن (ﻟﻴﻜﺸﻒ اﻟﻨﺴﻖ
اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى ﻳﻮﺳﻒ أﻣﺎم زﻟﻴﺨﺔ ،ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﻼﻛﻴﻦ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺘﺎل
ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ أراد ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻧﻠﺘﻔﺖ ﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ وإﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻀﻌﻒ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﻣﺎم ﻏﺮاﺋﺰه
ﻛﺄي ﺑﺸﺮ آﺧﺮ.
وﻟﻌﻞﱠ داﻓﻌﻨﺎ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺪﻻﻻت اﻟﻤﺆﻛﺪة
ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﺳﻮاء أﻛﺎن اﻵﺧﺮ )ﻧﻔﺴﻪ /اﻟﻤﺮأة )زﻟﻴﺨﺔ(( ﺑﺄن ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻠﺴﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ )اﻧﺸﻄﺮتُ /ﻛﺘﻔﻲ /ﺛﻴﺎﺑﻲ /ﻛﻔﻲ /دﻣﻲ /ﺑﻌﻀﻲ /ﻧﻔﺴﻲ /ﻋﺪتُ/
ﺧﻨﺎﻗﻲ /ﺟﺴﻤﻲ /ﻓﻲ /ﻫﻤﻤﺖُ /ﺣﺴﺒﺖُ /ﻧﻔﺴﻲ /داﺧﻠﻲ /اﺳﺘﺪرتُ /أﻋﺪو /ﺟﻤﺎﻟﻲ /وراﺋﻲ(.
وﻳﻠﺤﻆ ﻟﺠﻮء اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ أو اﻟﻀﺪﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ
ﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ،واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺮت إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺜﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺪس واﻟﻤﺪﻧﺲ(،
ﻓﺠﺎءت ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻦ )ﻣﻘﺪس ﻳﺤﻤﻠﻪ /وﻣﺪﻧﺲ ﻳﻮاﺟﻬﻪ( وﺗﺄﺗﻲ دﻻﻟﺔ
ذﻟﻚ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻒ) :ﻛﺄن دﻣﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻟﻠﻮﺳﺎوس /ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺤﺎرب ﺑﻌﻀﻲ( ﻟﻨﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻋﻤﻖ اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ،ﻋﻔﺔ ﺗﻤﻨﻌﻪ وﺗﺒﻌﺪه،
وﻏﺮﻳﺰة ﺗﻤﺰﻗﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺣﻴﺚ ان ﺟﺴﻤﻪ ﺑﺎت ﺿﻌﻴﻔًﺎ ،وﺑﺮاﻛﻴﻦ اﻟﺪﻣﺎء اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ ﺗﺜﻮر ﻓﻲ داﺧﻠﻪ،
وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم ﺷﺮﺗﺢ ﻣﻄﺎﺑﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻞ
ﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮ اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،إزاء ﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﺑﺔ /وﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﻮاﺗﻪ /وﻏﺮاﺋﺰه/
وواﺟﺒﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ /واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻔﺔ /واﻻﺑﺘﻌﺎد") .(41
وﻧﻠﺤﻆ أن ﺻﺮاع ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺮاﻋﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ( ﻣﺎ أﺗﺎح
ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ إﻇﻬﺎر اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻤﺤﺪد ﻟﺤﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ واﻧﻌﺎﻛﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗﻤﻴﺺ
اﻟﺸﻬﻮة( ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ زﻟﻴﺨﺔً
إﻻ ﻗﻤﻴﺼﺎن ﻣﻦ ﻋﻔﺔ وﺗَﺸﻪ
ﻛﺄن اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺆﺑﺪ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﺑﻠﻴﺲ واﻟﻠﻪ
ﻗﺪ ﺿﺎق
ﺣﺘﻰ ﻏﺪا ﺑﺤﺪود اﻟﻘﻤﻴﺼﻴﻦ،

) (42
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻴﺼﻮر ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪث واﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ وزﻟﻴﺨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻵﺧﺮ)زﻟﻴﺨﺔ( ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( وإﻏﻮاﺋﻪ ،ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻹﻏﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
أﻧﺜﻰ وﺻﺎﺣﺒﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،واﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻠﺤﻆ ﺗﻌﺎﻟﻘﻴﺔ
ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وراودﺗْﻪ اﻟﱠﺘِﻲ ﻫﻮ ﻓِﻲ ﺑﻴﺘِﻬﺎ ﻋﻦ ﻧَﻔْﺴِﻪِ وﻏَﻠﱠﻘَﺖِ
اﻟْﺄَﺑﻮاب وﻗَﺎﻟَﺖْ ﻫﻴﺖَ ﻟَﻚ ﻗَﺎلَ ﻣﻌﺎذَ اﻟﻠﱠﻪِ إﻧﱠﻪ رﺑﻲ أَﺣﺴﻦ ﻣﺜْﻮاي إﻧﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﻔْﻠِﺢ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻮن.(43 ){(23) 
وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰ )وﻏَﻠﱠﻘَﺖِ اﻟْﺄَﺑﻮاب وﻗَﺎﻟَﺖْ ﻫﻴﺖَ ﻟَﻚ (ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ
)زﻟﻴﺨﺔ( ﻹﻏﻮاء ﻳﻮﺳﻒ واﻹﻳﻘﺎع ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪروﺳﺔ وﻣﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻬﺎ،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻗﻮل ﻳﻮﺳﻒ )ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ زﻟﻴﺨﺔً  /إﻻ ﻗﻤﻴﺼﺎن ﻣﻦ ﻋﻔﺔ وﺗَﺸﻪ (وﻟﻌﻞﱠ ﺧﻄﺔ
)زﻟﻴﺨﺔ( اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻞ اﻹﻏﻮاء ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻌﻠﺖ اﻷﻣﺮ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺠﺎﻫﻪ؛ ﻓﻬﻲ أﺑﻌﺪت
اﻟﺤﺮاس وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﻏﻠﱠﻘﺖ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﻘﻤﺼﺎن
ﻳﺒﻌﺪﻫﻤﺎ وﻳﺒﻌﺪ ﺗﻼﺣﻤﻬﻤﺎ.
وﻳﺄﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺼﻮرة اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﺔ وﻋﻤﻖ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺤﺘﺪم ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ)زﻟﻴﺨﺔ( ﺑﺄن
ﺟﻌﻞ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﺷﺒﻪ ﺑﺼﺮاع إﺑﻠﻴﺲ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ،ﻟﻨﺠﺪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻗﺪ ﻋﺎد واﻧﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ
ﺑﺆرة ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘًﺎ ودﻻﻟﺔ وأﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻗَﺎلَ ﻣﺎ ﻣﻨَﻌﻚ أَﻟﱠﺎ
ﺗَﺴﺠﺪ إذْ أَﻣﺮﺗُﻚ ۖ ﻗَﺎلَ أَﻧَﺎ ﺧَﻴﺮ ﻣﻨْﻪ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦ ﻧﱠﺎرٍ وﺧَﻠَﻘْﺘَﻪ ﻣِﻦ ﻃِﻴﻦ (12) ﻗَﺎلَ ﻓَﺎﻫﺒﻂْ ﻣِﻨْﻬﺎ
ﻓَﻤﺎ ﻳﻜُﻮن ﻟَﻚ أَن ﺗَﺘَﻜَﺒﺮ ﻓِﻴﻬﺎ ﻓَﺎﺧْﺮج إﻧﱠﻚ ﻣِﻦ اﻟﺼﺎﻏِﺮﻳﻦ ،(44 ){ 13) وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺮاوﻏﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺪت
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﻮر واﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،أﺿﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ
واﻟﻐﻤﻮض ،واﻟﺴﺆال اﻟﻮارد ﻫﻨﺎ :ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎره ﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻦ إﺑﻠﻴﺲ
واﻟﻠﻪ ،اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻵ ﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي وﻟﻺﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﺑﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ وزﻟﻴﺨﺔ؟
وإﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻧﺠﺪ ﻳﻮﺳﻒ رﻏﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺨﺎوﻓﻪ وﺻﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ
وﻣﻊ زﻟﻴﺨﺔ ﻣﺎ زال ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﻌﻔﺔ ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠًﺎ ﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺸﻬﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻪ زﻟﻴﺨﺔ ،وﻟﻮ
ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف واﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن
ﻳﻮﺳﻒ) ،ﻛﺄن اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺆﺑﺪ/ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إﺑﻠﻴﺲ واﻟﻠﻪ /ﻗﺪ ﺿﺎق/ ﺣﺘﻰ ﻏﺪا ﺑﺤﺪود اﻟﻘﻤﻴﺼﻴﻦ (،ﻓﺈن
ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ وﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ أواﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم؛ ﻇﻨًﺎ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ
أﻓﻀﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻟﻤﻦ ﻫﻮ أدﻧﻰ ،ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﺨﺮوﺟﻪ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ،
وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺴﻴﺎق ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ زﻟﻴﺨﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاف
واﻟﻘﻴﻢ،وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻜﻮن وﺣﻴﺪة ﻣﻊ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻇﻨًﺎ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻻ أﺣﺪ ﺳﻴﻤﻨﻊ ﻓﻌﻠﻬﺎ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺪﻳﺘﺎوي

وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ اﻟﺰﻳﻮد ﻓﻲ ﺻﺪد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻘﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
"وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻠﻴﻦ )اﻟﻔﺘﺢ واﻹﻏﻼق( ﻣﺮده اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻷﺧﻼﻗﻲ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﺎﻧﺌﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﺟﻮا راﺋﻘًﺎ ﺗﻤﻴﻞ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻞ
اﻹﻏﻮاء ﻹﺷﺒﺎع ﻏﺮﻳﺰة ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻬﺎ ،اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻹﻏﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﻧﺜﻰ
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻗﻮة اﻟﻤﻠﻚ ...،أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓﻴﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺴﺔ واﻟﻮﺿﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ؛ ﻷن
ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ واﻷﺧﻼق اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻤﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ،
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﺑﻮاب اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ") .(45
ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺼﻮر ﺻﺮاع ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻊ اﻵﺧﺮ)اﻟﻤﺮاة  /زﻟﻴﺨﺔ(؛
ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ ،واﻟﺘﻲ ﺑﺪت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
أﻳﻬﻤﺎ اﻵن أﺧﺘﺎر؟
ﻋﺪتُ ﻣﻦ ﻟُﺠﺔِ اﻟﺒﺌﺮ
ﻛﻲ ﻻ أﻋﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ،
ﻏﻴﺮ أن ﻓﺤﻴﺢ اﻷﻧﻮﺛﺔِ ﻳﺸﺘﺪ
ﺣﻮل ﺧﻨﺎﻗﻲ
وﺟﺴﻤﻲ ﺿﻌﻴﻒ

) (46

ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوف ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ)اﻟﻤﺮأة  /زﻟﻴﺨﺔ(
اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﺮاﻋﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ )أﻳﻬﻤﺎ اﻵن أﺧﺘﺎر؟( واﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻠﺤﻆ اﺣﺘﺪام ﻫﺬا
اﻟﺼﺮاع ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻳﻮﺳﻒ واﻗﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺴﻘﻮط واﻟﻨﻬﻮض(/
)اﻹﻗﺪام واﻟﻌﻮدة( وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻜﺘﺸﻔﻪ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﻔﻈﺔ )أﺧﺘﺎر (ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ
اﻟﻤﺠﻬﺪة ،ﻓﻴﻮﺳﻒ اﻵن ﻳﻮاﺟﻪ اﺧﺘﺒﺎرا إﻣﺎ أن ﻳﻌﻮد وﻳﺼﺒﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻨﻬﺾ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻘﺪم وﻳﻨﺼﺎع
ﻟﻄﻠﺐ زﻟﻴﺨﺔ وﻳﺨﺴﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻔﺘﻪ وﻃﻬﺎرﺗﻪ.
وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺌﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﻄﻊ ،ﺟﺎءت ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ
ﺣﺠﻢ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﻋﻮدة ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ
ﺟﺎءت ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻮﻻدة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﻟﺬي أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ )اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت( وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﻫﺬه اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺔ واﻟﻄﻬﺎرة ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻧﺒﻮءة رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،اﻟﺬي ﻧﺠﺎه ﻣﻦ ﻛﻴﺪ إﺧﻮﺗﻪ وزﻣﻦ اﻟﻐﺶ
واﻟﺨﺪﻳﻌﺔ) ،ﺣﻴﻦ ﻋﺪتُ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ /أﺣﺴﺴﺖُ أﻧﻲ أﻋﻮد ﻏﺮﻳﺒﺎ  /ﻛﻤﻦ ﻣﺴﻪ  /ﻣﻦ ﻧﺴﻴﻢ اﻷﻟﻮﻫﺔِ  /ﺑﺮق
ﺧﻔﻴﻒ(
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺠﻲء اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺮان واﻟﺴﻘﻮط و)اﻟﻤﻮت ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﻴﺎة( ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻷوﻟﻰ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ واﻟﻐﺮاﺋﺰﻳﺔ واﻟﺸﻬﻮاﻧﻴﺔ )ﻋﺪتُ
ﻣﻦ ﻟُﺠﺔِ اﻟﺒﺌﺮ /ﻛﻲ ﻻ أﻋﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ .(،ﻓﺒﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻴﻮﺳﻒ ،ﻧﻠﻤﺢ
ﻋﻤﻖ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ زﻟﻴﺨﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻞ اﻹﻏﻮاء واﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺄﻧﻮﺛﺘﻬﺎ
وإﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺿﻌﻒ ،ﻓﺒﺎت ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺬر ﺟﺮاء ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎه رﻏﺒﺔ ﺗﺠﺘﺎﺣﻪ ﻣﺤﺎﺟﺠﺎ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈﺛﺎرة زﻟﻴﺨﺔ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ /اﻟﺤﺴﻴﺔ ،ﺑﺄﻧﻮﺛﺘﻬﺎ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ )ﻏﻴﺮ أن ﻓﺤﻴﺢ اﻷﻧﻮﺛﺔِ ﻳﺸﺘﺪ / ﺣﻮل ﺧﻨﺎﻗﻲ
/وﺟﺴﻤﻲ ﺿﻌﻴﻒ.(
وﻟﻌﻞ ﻋﺪم ﻣﻘﺪرة ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ) اﻹﻗﺪام واﻟﻌﻮدة( ﺣﻮل اﻟﺼﺮاع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ
اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ( ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ ﻟﻴﺠﻲء اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻹﻟﻬﻲ ورﺣﻤﺘﻪ اﻧﻔﺮاﺟﺎ ﻟﻴﻮﺳﻒ
ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺪم ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ اﻟﺸﻬﻮة ﻓﺎﻗﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻃﻬﺎرﺗﻪ وﻋﺼﻤﺘﻪ؛ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻨﻘﺬَ اﻟﻠﻪ
ﺻﻮرﺗَﻪ ﻓﻲ
ﻓﻠﻤﺎ ﻫﻤﻤﺖُ
وﻫﻤﺖْ
ﺗَﺪﻟﱠﺖ ﻣﺮاﻳﺎه ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺴﻘﻒِ
ﺣﺘﻰ ﺣﺴﺒﺖُ ﺑﺄﻧﻲ أﻋﺎﻧﻖ ﻧﻔﺴﻲ
وأن زﻟﻴﺨ َﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى
ﺻﺮﺧﺔِ اﻹﺛﻢ ﻓﻲ داﺧﻠﻲ
ﻓﺎﺳﺘﺪرتُ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ
أﻋﺪو وراء ﺟﻤﺎﻟﻲ
وﻳﻌﺪو وراﺋﻲ
ﻧﺒﺎح اﻟﺪﻣﺎءِ اﻟﻤﺨﻴﻒ!

) (47

وﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم ﺷﺮﺗﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ "ﺗﺤﻮﻻت
رؤﻳﻮﻳﺔ ،وﻣﺤﻔﺰات ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﺪث؛ وﻛﺄن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎدة اﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ رﺻﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺤﺘﺪم؛ ﺑﻴﻦ )ﻳﻮﺳﻒ وزﻟﻴﺨﺔ( ،ورﺻﺪ ﻣﺘﺤﻮﻻﺗﻬﺎ ،وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺮﻛﺰة ﺑﺼﺮﻳﺎ ﺑﻌﺪﺳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا
اﻟﻤﺼﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﺣﺎل اﻟﺼﺮاع واﻟﻤﺮاودة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ؛ وﻫﻨﺎ؛ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﺷﺪﻫﺎ؛
ﻟﺪرﺟﺔ إﺑﺮاز اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺼﺮي ،ﺑﻤﻮﻧﺘﺎج ﻣﺸﻬﺪي ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ،ﻳﻘﺘﺮب ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ،راﺻﺪا
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪث ﺑﻜﻞ زﺧﻤﻪ اﻟﺮؤﻳﻮي ،وﻣﻨﺘﺠﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة؛ وﻫﺬا دﻟﻴﻞ أن اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪاﺛﻴﺔ ذات
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﺼﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ؛ وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ داﺋﺮة اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ،واﻻﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﺸﻬﺪي
اﻟﻤﺆﺛﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎرئ .وﺗﺮﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ") .(48
وﺗﺄﺗﻲ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﺮاع واﻵﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة اﻷﺣﺪاث
وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع ﻳﻮﺳﻒ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻵﺧﺮ)زﻟﻴﺨﺔ( واﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ اﻟﻐﺮﻳﺰﻳﺔ
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻤﻄﺎﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ )ﻓﻠﻤﺎ ﻫﻤﻤﺖُ /وﻫﻤﺖْ( وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ
اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻊ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻟَﻘَﺪ ﻫﻤﺖْ ﺑﻪِ وﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻟَﻮﻟَﺎ أَن رأَى ﺑﺮﻫﺎن رﺑﻪِ
ﻛَﺬَﻟِﻚ ﻟِﻨَﺼﺮف ﻋﻨْﻪ اﻟﺴّﻮءَ واﻟْﻔَﺤﺸﺎءَ إﻧﱠﻪ ﻣِﻦ ﻋِﺒﺎدِﻧَﺎ اﻟْﻤﺨْﻠَﺼِﻴﻦ (49 ){(24) واﻟﻼﻓﺖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﻦ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ أﺑﺪل ﻓﻌﻞ اﻟﻬﻢ واﻟﻌﺰم ﺑﺄن ﺟﻌﻞ اﻷوﻟﻴﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ زﻟﻴﺨﺔ،
وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺬي أﻇﻬﺮ أن أوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ اﻣﺮأة اﻟﻌﺰﻳﺰ ،وﻟﻌﻞﱠ
اﻟﺸﺎﻋﺮ أراد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﺑﺪال ﻟﻴﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮت ﻳﻮﺳﻒ واﻧﻘﻴﺎده ﺗﺠﺎه ﻏﺮاﺋﺰﻳﺘﻪ اﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺣﺮف اﻻﻣﺘﻨﺎع )ﻟﻮﻻ( واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻟﺒﺮﻫﺎن رﺑﻪ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮي
ﻟﻴﻮﺳﻒ ﺑﺤﻔﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت واﻟﻔﺤﺸﺎء ،ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ )إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ(.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮي ﻟﻔﻌﻞ )اﻟﻬﻢ واﻹﻗﺪام( ﺑﻘﻮل ﻳﻮﺳﻒ )ﺣﺘﻰ
ﺣﺴﺒﺖُ ﺑﺄﻧﻲ أﻋﺎﻧﻖ ﻧﻔﺴﻲ( وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻠﻤﺢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻧﺴﻘﻴﻦ :ﻧﺴﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ
واﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎق اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﻧﺴﻖ ﻣﻀﻤﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻋﻨﺎق اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻨﺎق
ﻣﺠﺎزي ،ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺮاج اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ )ﺗَﺪﻟﱠﺖ ﻣﺮاﻳﺎه
ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺴﻘﻒِ( ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻟﻴﻌﻮد ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ وﺧﻄﻴﺌﺘﻪ.
وﻟﻌﻞﱠ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺮاﻳﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد آﺗﻴﺔ ﻟﻌﻜﺲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ
وزﻟﻴﺨﺔ ووﺿﻌﻪ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻣﺪرﻛًﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ،ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي إﻟﻰ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺨﻼص
وﺗﺤﺮر ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﻐﺮﻳﺰة وﺷﻬﻮة اﻵﺧﺮ )اﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ( ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﻓﺎﺳﺘﺪرتُ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ /أﻋﺪو
وراء ﺟﻤﺎﻟﻲ /وﻳﻌﺪو وراﺋﻲ  /ﻧﺒﺎح اﻟﺪﻣﺎءِ اﻟﻤﺨﻴﻒ!( ﻓﻴﺄﺗﻲ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻤﻘﻄﻊ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ،وﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﺎﺻﻴﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :واﺳﺘَﺒﻘَﺎ اﻟْﺒﺎب وﻗَﺪتْ ﻗَﻤﻴﺼﻪ ﻣِﻦ دﺑﺮ وأَﻟْﻔَﻴﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻟَﺪى
اﻟْﺒﺎبِ ﻗَﺎﻟَﺖْ ﻣﺎ ﺟﺰاءُ ﻣﻦ أَراد ﺑﺄَﻫﻠِﻚ ﺳﻮءًا إﻟﱠﺎ أَن ﻳﺴﺠﻦ أَو ﻋﺬَاب أَﻟِﻴﻢ (50 ){(25) اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻮر
ﻋﻮدة ﻳﻮﺳﻒ وﻋﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻤﻄﺎﻣﻊ زﻟﻴﺨﺔ وﺷﻬﻮاﺗﻬﺎ ،ﺑﺄن اﺳﺘﺪار إﻟﻰ ﺧﻠﻒ
ﺗﺎرﻛًﺎ وراءه زﻟﻴﺨﻠﺔ ﻏﺎرﻗﺔ ﺑﻨﻴﺮان ﺷﻬﻮﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎرﻣﺔ ﻣﻨﻘﺬًا ﻧﻔﺴﻪ وﻧﺒﻮءﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاس اﻟﺬي ﺷﺒﻬﻪ
)ﺑﻨﺒﺎح اﻟﺪﻣﺎء اﻟﻤﺨﻴﻒ( دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة اﻷﺛﺮ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺧﻠّﻔﻪ وراءه ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ
ﻟﺰﻟﻴﺨﺔ ،ﻟﻴﻈﻬﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮ اﻧﺘﺼﺎر اﻵﻧﺎ وﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ )اﻟﻨﻔﺲ /اﻟﻤﺮأة  /زﻟﻴﺨﺔ(.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ ودوره ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺧﺮ)واﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻣﻊ اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ.
 اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ) /ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺒﺼﻴﺮة(ﺗﻮﻗﻔﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺠﻠﺔ
اﻟﻨﺺ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﺟﺪﻟﻴﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﺒﻨﻰ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت
اﻟﻀﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﺳﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻰ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﻔﺮات
واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ )إﺧﻮﺗﻪ ،واﻟﻤﺮأة /زﻟﻴﺨﺔ(
ودور اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي.
وﻳﺠﻲء اﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ /واﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة؛ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟًﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﺪأه
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞﱢ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺼﺎن،
ﺣﻴﺚ اﺧﺘﺺ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻘﺮاءة ﻗﻤﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ
أﺷﺮت ﺳﺎﺑﻘًﺎ.
ﻳﻌﻮد ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﻌﺪ أن أﻓﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺼﻮت اﻷﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ وﺻﺮاﻋﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ.
واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻋﻮدة ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻧﱠﻪ ﺟﺎء ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻧﻄﻼﻗﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ
اﻟﺸﻌﺮي واﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ؛ ﺑﺄن ﺑﺪأ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻤﻘﺪﻣﺎت ﺳﺮدﻳﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ودﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎق اﻷول اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ ،ﻋﺒﺮ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت( إﻻ أن
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ ﺟﺎء ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻮت اﻵﺧﺮ )واﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ( ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻷﻧﺎ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﺗﺪور اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻦ دون ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﻦ دوﻧﻪ ﻳﺘﺮاﻛﺾ آذار
ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻬﻮرِ
ﻟِﻴﺠﺒﻲ ﺷﻘﺎﺋﻘَﻪ ﻣﻦ دم اﻟﻮردِ،
ﻣﻦ دوﻧﻪِ
ﻳﻠﻄُﻢ اﻟﻤﻮج ﺻﻮﻣﻌﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎرِ
اﻟﻤﻀﺎءةَ ﻓﻲ ﻗﻠﺐِ ﻳﻌﻘﻮب،
واﻟﺸﻤﺲ ﺗﺬﺑﻞُ ﻓﻮق اﻟﺸﺠﺮ

) (51
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ وﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎدوا
ﻟﻪ وأﻟﻘﻮه ﻓﻲ اﻟﺠﺐ ،ﻣﻘﺼﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺮاث
وﻻﻣﺒﺎﻻة إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﺸﻬﺮ آذار ودﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺨﻀﺮة،
وﻳﺄﺗﻲ ﺷﻬﺮ آذار اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻴﻮﺳﻒ واﻟﻤﻨﺴﻮب ﻟﻠﻔﻌﻞ )ﻳﺘﺮاﻛﺾ( دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﻤﺮارﻳﺔ وﻗﻮع اﻟﺤﺪث ﺑﻐﻴﺎب ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﻠﺬة ﺑﺴﺒﺐ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺠﺎء ﺗﻜﺮار اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻔﻌﻞ
اﻟﻔﻘﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺛﻼث ﻣﺮات :ﻣﺮة ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻠﻔﻈﺔ ﻳﻮﺳﻒ )ﻣﻦ دون ﻳﻮﺳﻒ( ،وﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ )ﻣﻦ دوﻧﻪِ( ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ أراد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮه اﻟﺬي
ﻳﺤﻤﻠﻪ اﻵﺧﺮ)إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ( ﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪم اﻹﻛﺘﺮاث ﻟﻐﻴﺎﺑﻪ وﺣﻀﻮره ﺑﻴﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻘﻞ ﻣﺸﻬﺪﻳﺔ اﻟﺤﺪث ﻣﻦ إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻴﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ واﻟﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺰن واﻷﻟﻢ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮﺗﻪ ﺑﻔﻘﺪه ﻟﻴﻮﺳﻒ،
واﻟﺴﺆال اﻟﻨﺴﻘﻲ اﻟﻮارد ﻫﻨﺎ ،ﻫﻞ أراد اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ إداﻧﺔ )ﻳﻌﻘﻮب( ﺣﻮل ﻣﺎ ﺣﻞﱠ
ﺑﻴﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺻﺮاع ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ إﺧﻮﺗﻪ؟ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن إﺧﻮة ﻳﻮﺳﻒ:
}أَرﺳِﻠْﻪ ﻣﻌﻨَﺎ ﻏَﺪا ﻳﺮﺗَﻊ وﻳﻠْﻌﺐ وإﻧﱠﺎ ﻟَﻪ ﻟَﺤﺎﻓِﻈُﻮن (52 ){(12) أم أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺤﺎول ﻋﻜﺲ ﺻﻮرة
ﻣﻦ آﻻم ﻳﻌﻘﻮب وﺣﺰﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،ﺑﺄن ﺟﻌﻞ ﻫﺬه اﻵﻻم ﺗﻜﻔﻴﺮا ﻋﻦ ذﻧﺒﻪ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ
ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻟﻤﻄﻠﺐ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ إﻻ اﻟﺼﺒﺮ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ وﻓﻌﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،وﺷﺎﻫﺪﻧﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺎ أَﺑﺎﻧَﺎ إﻧﱠﺎ ذَﻫﺒﻨَﺎ ﻧَﺴﺘَﺒﻖ وﺗَﺮﻛْﻨَﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻋِﻨْﺪ ﻣﺘَﺎﻋِﻨَﺎ ﻓَﺄَﻛَﻠَﻪ اﻟﺬﱢﺋﺐ
وﻣﺎ أَﻧْﺖَ ﺑﻤﺆﻣِﻦ ﻟَﻨَﺎ وﻟَﻮ ﻛُﻨﱠﺎ ﺻﺎدِﻗِﻴﻦ (17) وﺟﺎءُوا ﻋﻠَﻰ ﻗَﻤﻴﺼِﻪِ ﺑﺪم ﻛَﺬِبٍ ﻗَﺎلَ ﺑﻞْ ﺳﻮﻟَﺖْ ﻟَﻜُﻢ
أَﻧْﻔُﺴﻜُﻢ أَﻣﺮا ﻓَﺼﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞٌ واﻟﻠﱠﻪ اﻟْﻤﺴﺘَﻌﺎن ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ ﺗَﺼِﻔُﻮن .(53 ){(18) وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
وﻟﻌﻠﱠﻨﺎ ﻻ ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إذ ﻗﻠﻨﺎ أن ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة ،ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺂراﺋﻪ وﺟﺪﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻋﻮدة
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺚ ﻫﺬه اﻟﺠﺪﻟﻴﺎت وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي ،وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﺑﺪا واﺿﺤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻔﺴﺤﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺎل
ﻛﻴﻮﺳﻒ ﺑﺒﺚ ﻧﺠﻮاﻫﺎ وﺷﻜﻮاﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻤﺢ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﻀﺎر ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺸﻬﺪي
واﻟﺴﺮدي ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب ،ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞﱠ ﺣﻀﻮر ﺻﻮت ﻳﻌﻘﻮب ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ
ﻣﺴﺎر اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺧﺮ )ﻳﻌﻘﻮب( ﻣﻊ اﻷﻧﺎ
ﻳﻮﺳﻒ ،ﻟﻴﺨﺪم ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻔﻘﻮد إﻟﻰ اﻵن؛ ﻓﺠﺎء ﺑﺼﻮت
ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻐﻴﺔ إﻛﻤﺎل رؤﻳﺘﻪ وﺗﻮﺟﻬﻪ ،ﺑﻘﻮﻟﻪ:
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

ﻛﺎن ﻳﻮﺳﻒ أﻋﺬب ﻣﻦ ﻧﺠﻤﺔٍ
ﺗﺘﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮت
أﻃﻮلَ ﻣﻦ ﺳﺮوةٍ
ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺮﻳﻦ
واﻟﻘﻤﺢ ﻛﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮهِ
ﻛﻠﻤﺎ ﻫﺒﺖ اﻟﺮﻳﺢ،
واﻟﺤﺰن ﻛﺎن ﻳﺴﺎﺑﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪِ
ﻧﺤﻮ دﻣﻮع اﻟﺴﻔﺮﺟﻞ،
أﺟﻤﻞَ إﺧﻮﺗﻪِ ﻛﺎن
أﺷﺒﻬﻬﻢ ﺧِﻠﻘﺔً ﺑﻨﺤﻴﺐ اﻟﺜﻠﻮج
ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاد
ﻟﺬﻟﻚ ﺧَﺒﺄﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻨﺎﻳﺎي
دﺛﱠﺮﺗﻪ ﺑﻘﻤﻴﺺ اﻟﻮﻓﺎءِ اﻟﻤﻠﻮن
ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ
ﻛﻲ ﻳﻀﻠﱢﻞ ﻫﺬا اﻟﻬﻴﺎج اﻟﺴﻤﺎوي
ﻋﻦ ﻓﺘﻨﺔِ اﻟﺨﻠﻖ

) (54

ﻓﻘﺪ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺒﺔ ﺑﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
)اﻟﻔﻼش ﺑﺎك( ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﻌﻘﻮب ،ﺑﺘﺬﻛﱡﺮه ﻟﺴﻤﺎت ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨُﻠﻘﻴﺔ واﻟﺨَﻠﻘﻴﺔ ﻓﻲ
اﻷﻟﻔﺎظ)أﻋﺬب ﻣﻦ ﻧﺠﻤﺔٍ  /أﻃﻮلَ ﻣﻦ ﺳﺮوةٍ  /اﻟﻘﻤﺢ ﻛﺎن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮهِ  /اﻟﺤﺰن ﻳﺴﺎﺑﻖ
ﻋﻴﻨﻴﻪ (...،وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
ﺑﻴﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﺪث وﺟﺪﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وأﺑﻌﺎده اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.
وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﻋ ﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة
ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ﻣﺎ أﻇﻬﺮ اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻤﺎزﺟﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي ،ﻓﻴﻠﻤﺢ
اﻟﻘﺎرئ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻤﺎزﺟﺎت ﻃﻮل اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﺣﻴﺎة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮﻻت اﻹﺷﺎرﻳﺔ واﻟﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
وإﻧّﻲ ﻻ أذﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا إذ ﻗﻠﺖ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ رﻏﻢ إﺑﺪاﻋﻪ ﻓﻲ ﻧﺴﺞ ﺧﻴﻮط اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،إﻻ
أن ﺟﻮﻫﺎ ﻗﺪ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺠﻮ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮ ،ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ أﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﺗﻤﺮده ﺑﺈﻏﻔﺎﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،وإن اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي
ﻳﻜﺸﻒ أن اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺸﺬرات ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﻧﻜﺘﺸﻒ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺗﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮ؛ ﻓﻨﺠﺪه ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ،وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻣﺮده أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ رﻛﱠﺰ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻳﻮﺳﻒ ،ﻳﻌﻘﻮب( ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻻ أﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ دﻳﻨﻲ.
وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺠﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﻛﺘﺸﻒ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮت
اﻵﺧﺮ )ﻳﻌﻘﻮب( ﻣﻊ اﻷﻧﺎ )ﻳﻮﺳﻒ( ،ﻓﺠﺎء اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ
ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﺤﻘﻬﺎ ﺑﻴﻮﺳﻒ دون إﺧﻮﺗﻪ )ﻟﺬﻟﻚ ﺧَﺒﺄﺗﻪ ﻓﻲ
ﺣﻨﺎﻳﺎي /دﺛﱠﺮﺗﻪ ﺑﻘﻤﻴﺺ اﻟﻮﻓﺎءِ اﻟﻤﻠﻮن / ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ(.
وﻳﺄﺗﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻇﻬﺎره ﻟﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺘﻮﺟﻬﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ
ﻳﻮﺳﻒ ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺒﺖُ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،أن ﺣﻀﻮر ﺻﻮت ﻳﻌﻘﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻳﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟًﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﺪأه ،وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ ،ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻗﺪ أﻋﺎد
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﺗﺤﺪﻳﺪا اﻟﺬي أﻇﻬﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮﺗﻪ ،وأﻧﺰل ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﻮﺳﻒ ،وأﻋﺎد ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻫﻨﺎ
ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب ﻓﺄﻧﺰﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ
ﻟﺴﺎن ﻳﻌﻘﻮب:
ﻗﻠﺖُ ﻟﻪ :ﻳﺎ ﺑﻨَﻲ
ﺳﺘﺒﺼﺮ أﺷﻴﺎءَ ﻟﻢ ﺗﺮه اﻟﻌﻴﻦ،
ﺳﻮف ﺗﺸﻖ ﻟﻚ اﻷرض أﺣﺸﺎءﻫﺎ
ﻛﻲ ﺗﺮى ﺳﻮأَةَ اﻟﻄﻴﻦ،
واﻟﺰرع ﻳﺮﻛﺾ أﻋﻤﻰ
أﻣﺎم ﺟﺮادِ اﻟﻨﻬﺎﻳﺎت،
واﻟﻤﺎءَ ﻳﺼﻌﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ
ﻣﺮ اﻟﻤﺬاق،
وﻟﻦ ﻳﺮثَ اﻟﻌﺸﺐ
ﻋﺸﺐ ﺳﻮاه
ﺳﺘﺮى اﻟﺸﻤﺲ ﺧﺎﺷﻌﺔً
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واﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺳﺎﺟﺪةً ﺗﺤﺖ رﺟﻠﻴﻚ
ﻓﺎﻛﺘﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس رؤﻳﺎك
ﻛﻲ ﻻ ﺗﺸﻢ اﻟﺬﺋﺎب اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻘﻤﺺ أرواﺣﻬﻢ
ﻣﺎ ﺗﺮاه

) (55

إن اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻠﻤﺢ ﻋﻮدة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻤﺮاوﻏﺔ واﻟﺘﻤﺮد وﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺪاﺋﺒﺔ ﻓﻲ
إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ،وﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﻘﺪة اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت اﻹﺷﺎرﻳﺔ أو اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍ
ﺳﻮاء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻮر ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺨﻄﺎب اﻟﺘﺤﺒﺐ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﻗﻠﺖُ ﻟﻪ :ﻳﺎ
ﺑﻨَﻲ (ﻣﻈﻬﺮا ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺒﻪ وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻪ ،ﻟﻴﺒﺪأ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮؤى واﻷﺣﺪاث اﻟﺬي ﺳﺘﻮاﺟﻬﻪ )ﺳﺘﺒﺼﺮ أﺷﻴﺎ َء
ﻟﻢ ﺗﺮه اﻟﻌﻴﻦ (،وﻳﺄﺗﻲ دور ﻳﻌﻘﻮب ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻃَﺐ )ﻳﻮﺳﻒ( ﺑﻤﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻣﺎ
ﻳﻨﺘﻈﺮه ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﻪ اﻟﻮﺟﻮدي ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ،وﻟﻌﻞﱠ ﻏﺮض اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ إﻇﻬﺎر ﺿﻌﻒ
ﻳﻮﺳﻒ وﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻬﻪ؛ ﻓﺄﻋﺎد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى
ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻳﻌﻘﻮب.
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺴﺮ أﻓﻖ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﺑﻤﺪﻟﻮﻻﺗﻪ اﻹﺷﺎرﻳﺔ واﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء؛ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎره ﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻠﻚ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ﻓﻤﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺮؤﻳﺔ ،وﺟﺎءت ﻣﺮاوﻏﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺑﺄن ﻗﻠﺐ أدوار اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ،وأﺻﺒﺢ
ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻮ ﻣﻔﺴﺮﻫﺎ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ،
ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻗَﺎلَ اﻟْﻤﻠِﻚ إﻧﱢﻲ أَرى ﺳﺒﻊ ﺑﻘَﺮاتٍ ﺳِﻤﺎن ﻳﺄْﻛُﻠُﻬﻦ
ﺳﺒﻊ ﻋِﺠﺎف وﺳﺒﻊ ﺳﻨْﺒﻠَﺎتٍ ﺧُﻀﺮ وأُﺧَﺮ ﻳﺎﺑﺴﺎتٍ ﻳﺎ أَﻳّﻬﺎ اﻟْﻤﻠَﺄُ أَﻓْﺘُﻮﻧِﻲ ﻓِﻲ رؤﻳﺎي إن ﻛُﻨْﺘُﻢ
ﻟِﻠﺮّؤﻳﺎ ﺗَﻌﺒﺮون (43) ﻗَﺎﻟُﻮا أَﺿﻐَﺎثُ أَﺣﻠَﺎم وﻣﺎ ﻧَﺤﻦ ﺑﺘَﺄْوِﻳﻞ اﻟْﺄَﺣﻠَﺎم ﺑﻌﺎﻟِﻤﻴﻦ (44) وﻗَﺎلَ اﻟﱠﺬِي
ﻧَﺠﺎ ﻣِﻨْﻬﻤﺎ وادﻛَﺮ ﺑﻌﺪ أُﻣﺔٍ أَﻧَﺎ أُﻧَﺒﺌُﻜُﻢ ﺑﺘَﺄْوِﻳﻠِﻪِ ﻓَﺄَرﺳِﻠُﻮن (45) ﻳﻮﺳﻒ أَﻳّﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ أَﻓْﺘِﻨَﺎ ﻓِﻲ
ﺳﺒﻊ ﺑﻘَﺮاتٍ ﺳِﻤﺎن ﻳﺄْﻛُﻠُﻬﻦ ﺳﺒﻊ ﻋِﺠﺎف وﺳﺒ ﻊ ﺳﻨْﺒﻠَﺎتٍ ﺧُﻀﺮ وأُﺧَﺮ ﻳﺎﺑﺴﺎتٍ ﻟَﻌﻠﱢﻲ أَرﺟﻊ إﻟَﻰ
اﻟﻨﱠﺎس ﻟَﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﻌﻠَﻤﻮن (46) ﻗَﺎلَ ﺗَﺰرﻋﻮن ﺳﺒﻊ ﺳِﻨِﻴﻦ دأَﺑﺎ ﻓَﻤﺎ ﺣﺼﺪﺗُﻢ ﻓَﺬَرو ه ﻓِﻲ ﺳﻨْﺒﻠِﻪِ إﻟﱠﺎ
ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﻣِﻤﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮن (47) ﺛُﻢ ﻳﺄْﺗِﻲ ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِ ذَﻟِﻚ ﺳﺒﻊ ﺷِﺪاد ﻳﺄْﻛُﻠْﻦ ﻣﺎ ﻗَﺪﻣﺘُﻢ ﻟَﻬﻦ إﻟﱠﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﻣِﻤﺎ
ﺗُﺤﺼِﻨُﻮن (48) ﺛُﻢ ﻳﺄْﺗِﻲ ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِ ذَﻟِﻚ ﻋﺎم ﻓِﻴﻪِ ﻳﻐَﺎثُ اﻟﻨﱠﺎس وﻓِﻴﻪِ ﻳﻌﺼِﺮون.(56 ){(49) 
واﻟﺴﺆال اﻟﻮارد ﻫﻨﺎ ﻟﻤﺎذا ﻗَﻠَﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ أدوار اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ؟
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺪﻳﺘﺎوي

وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال أﻋﻮد ﻗﻠﻴﻠًﺎ ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮت أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻳﻌﻘﻮب وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻤﺘﺄﻟﻤﺔ واﻟﺤﺰﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮدﻫﺎ أن
ﻳﻌﻘﻮب ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻤﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﺻﺮاﻋﺎت ﻳﻮﺳ ﻒ وﻓﻘﺪه ،وأﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻔﺮ ﻋﻦ ذﻧﺒﻪ ﺑﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﺸﺎﻋﺮه أو
ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖُ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ( ﻓﻮﻗﻊ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻊ اﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺳﻒ! وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺎول ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻮﻫﻢ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر ،إﻻ أن ﺗﻤﺮد اﻟﺸﺎﻋﺮ
وﻣﺮاوﻏﺎﺗﻪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﺿﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻐﻤﻮض ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺄﺣﺪاﺛﻪ واﻧﺘﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺮت ﺳﺎﺑﻘًﺎ.
وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاءﺗﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺮاﺑﻄًﺎ ودﻗﺔً ﻓﺈن اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ
اﻟﺘﻐﻴﺮ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻴﺘﻌﺪى ﺑﺬﻟﻚ ﻟﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻤﻔﺴﺮ ﻟﻠﺮؤى ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻧﺠﺎة ﻟﻪ _ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ_ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻜﺮا وﻇﻠﻤﺎ ،ﻓﺈن
ﻗﻠﺐ اﻷدوار وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﺮؤى ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻌﺪ ﻧﺠﺎة ﻟﻪ ﻣﻦ اﻵﻻم اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻮﺿﻬﺎ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻤﻠًﺎ إﻳﺎﻫﺎ ذﻧﺐ ﻓﻘﺪه ﻟﻴﻮﺳﻒ.
ﻓﻴﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ أن ﻳﺪﻳﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ،وإﻧﻤﺎ
أراد أن ﻳﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺟﺎءت ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﺎﻟﻤﻠﻚ
ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﺳﺘ ﺠﺎب ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺴﺮ رؤﻳﺘﻪ ﺑﺄن ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺮاءﺗﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺸﻌﺮي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻳﻌﻘﻮب وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺑﻜﺘﻤﺎن رؤﻳﺎه ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪه ﻋﻮدة ﺻﻮت اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﺮة أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
ﻟﻤﺎذا ،إذن ﻟﻢ ﻳﺼﺦْ
ﻟﺼﺮاخ اﻟﻤﺮاﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻖ ﻋﻨﻬﺎ
ﺗَﻮرد ﺧَﺪﻳﻪِ،
واﻧﺤﺎز ﻟﻠﺬﺋﺐِ
ﺿﺪ وﺻﺎﻳﺎ اﻹﻟَﻪ
ﺗﺪور اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻦ دون ﻳﻮﺳﻒ،
ﻻ اﻟﺒﺌﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪِ
ﻣﻊ ﺧﻴﻮل اﻟﺸﺘﺎءِ
وﻻ اﻟﺮﻳﺢ ﺗﺤﻤﻞُ ﻧﺤﻮ أﺑﻴﻪِ اﻟﺬي ﺷﺎخَ
) (57
وﻗﻊ ﺧﻄﺎه...
وإﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺒﺮاءة واﻹداﻧﺔ( اﺳﺘﻜﻤﺎﻟًﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﺪأﻧﺎه ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺘﺒﺮﺋﺔ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻦ ذﻧﺐ ﻳﻮﺳﻒ ،وإداﻧﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻟﻌﻞﱠ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑـ )ﻟﻤﺎذا ،إذن
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

ﻟﻢ ﻳﺼﺦ( دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺒﺔ وﺣﺪوث اﻟﻼﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻹداﻧﺘﻪ؛ وﺗﺒﺮﺋﺔ ﻳﻌﻘﻮب،
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻹداﻧﺔ واﻟﺠﺮم ﺑﺪت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ،
وﺗﺨﺪم رؤﻳﺘﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑـ )ﻟﻤﺎذا ،إذن ﻟﻢ ﻳﺼﺦ /ﻟﺼﺮاخ اﻟﻤﺮاﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﻧﺸﻖ ﻋﻨﻬﺎ/
واﻧﺤﺎز ﻟﻠﺬﺋﺐِ  /ﺿﺪ وﺻﺎﻳﺎ اﻹﻟَﻪ (وﺑﺬﻟﻚ ﻧﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ أﻟﺤﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺼﻒِ اﻟﺬﺋﺐ واﺗﺼﺎﻓﻪ
ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﺨﺴﺔ واﻟﻤﻜﺮ واﻻﻓﺘﺮاس ،ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺎﻳﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﺬي وﻫﺒﻪ اﻟﻨﺒﻮءة وﻧﺠﺎه ﻣﻦ اﻟﺠﺐ،
وﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ زﻟﻴﺨﺔ وﻧﺴﻮة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ إداﻧﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺒﺮرةً ﺑﻌﺪم
اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻠﻮﺻﺎﻳﺎ ،واﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﺼﻒِ اﻟﺬﺋﺐ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺴﻖ اﻟﻤﻀﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻳﻮﺳﻒ وإداﻧﺘﻪ،
ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻠﻮم ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮب وﻳﺒﺮﺋﻪ ﻓﻼ ﻳﺪﻋﻪ ﻳﺤﻤﻞُ ذﻧﺐ ﻳﻮﺳﻒ وﻓﻘﺪه ،ﻛﺎﻟﺬي زرع ﻓﻲ أرض
ﻟﻴﺴﺖ ذي ﺧﺼﺐ.
وﻟﻌﻞﱠ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﺸﻬﺪي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ ﻟﺼﻮرة اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﺮة
أﺧﺮى )ﺗﺪور اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻦ دون ﻳﻮﺳﻒ (،ﻟﻴﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﻘﻮب وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻧﺎ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ،ﻓﻴﻮﺳﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺐ ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ
وﺟﻮده وﺧﺮج ﻋﻦ وﺣﻴﻪ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ،اﻟﺬي أﻇﻬﺮه اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ
واﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺘﻤﺴﻜًﺎ ﺑﺮوﺣﺎﻧﻴﺘﻪ وﺻﺒﺮه
ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﻠﻪ وﻗﺪره ،ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻪ ﻣﻌﺎوﻧًﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻮﺳﻒ وإرﺷﺎده ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺷﺎخ ﻳﻌﻘﻮب وﻇﻞﱠ ﻣﺘﻤﺴﻜًﺎ ﺑﺄﻣﻠﻪ وﻋﺪم ﻳﺄﺳﻪ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ،ﻟﻴﺠﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﺷﺨﺼﻴﺔ ذات
ﻃﻮاﺑﻊ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻴﻮﺳﻒ ،وﺷﺨﺼﻴﺔ ذات ﻃﻮاﺑﻊ روﺣﺎﻧﻴﺔ إﻟﻬﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻴﻌﻘﻮب ،وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺘﻔﺎت
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺪﻻﻻت واﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت ﻟﻴﺼﻮر ﻟﻨﺎ ﺻﻮرة ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻦ
وﺣﻴﻪ ،ﻓﻈﻞﱠ ﻓﻘﻴﺪا ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،وﺻﻮرة ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐٍ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺮ اﻷﻣﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ
ﻋﻮدة ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ )ﻻ اﻟﺒﺌﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪِ  /ﻣﻊ ﺧﻴﻮل اﻟﺸﺘﺎءِ  /وﻻ اﻟﺮﻳﺢ ﺗﺤﻤﻞُ ﻧﺤﻮ أﺑﻴﻪِ اﻟﺬي ﺷﺎخَ /
وﻗﻊ ﺧﻄﺎه.(...
وﻳﺄﺗﻲ ﺧﺘﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺄن ﺟﺎء ﻣﺸﺤﻮﻧًﺎ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻀﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺪﻳﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑ ـ ـ )اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺴﻠﺐ( و)اﻷﻣﻞ واﻟﻴﺄس( و)اﻟﻨﻮر
واﻟﻌﺘﻤﺔ( ﺑﻘﻮﻟﻪ:
وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻗﺔَ ﻋﻄﺮ
ﺗﻬﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖِ ﻳﻌﻘﻮب
ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻤﻴﺺ اﺑﻨﻪِ
ﻧﺠﻤﺘﻴﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ،
ﺗَﺼﺒﻦ ﻓﻲ ﺑﺌﺮ ﻋﻴﻨﻴﻪِ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺪﻳﺘﺎوي

ﺿﻮءﻫﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﻬﻰ
وﺗﻌﻴﺪاﻧﻪِ ﻣﻦ ﻋﻤﺎه

) (58

إن اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻠﺤﻆ ﺗﺸﺎﺑﻪ أﺣﺪاث اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻷﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ،
وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إن اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻟﻪ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﺪى ﺣﻴﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻼﻋﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،اﻟﺬي
وإن ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﺎرج إﻻ أﻧﱠﻪ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﻣﻀﻤﺮا وﻟﻌﻞﱠ إﺷﺎرة اﻟﺸﺎﻋﺮ )وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻗﺔَ ﻋﻄﺮ / ﺗﻬﺐ
ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖِ ﻳﻌﻘﻮب ،(ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺘﻨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }:وﻟَﻤﺎ ﻓَﺼﻠَﺖِ اﻟْﻌِﻴﺮ ﻗَﺎلَ أَﺑﻮﻫﻢ إﻧﱢﻲ
ﻟَﺄَﺟﺪ رِﻳﺢ ﻳﻮﺳﻒ ﻟَﻮﻟَﺎ أَن ﺗُﻔَﻨﱢﺪون (59 ){(94) ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ اﺳﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﺎ ﻳﺪ ﱡل
ﻋﻠﻰ ﺻﻮت ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺬي اﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺮاﺋﺤﺔ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻟﻌﻞﱠ ذﻟﻚ ﻣﺮده ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺄن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻤﺪ
ﻹﻇﻬﺎر ﺻﻔﺎت ﻳﻌﻘﻮب وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ )إﻧﱢﻲ أَﻋﻠَﻢ ﻣِﻦ
اﻟﻠﱠﻪِ ﻣﺎ ﻟَﺎ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن (واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ردا ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ ﻗﻮﻣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌﺘﻮه ﺑﺎﻟﻀﻼل اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
}ﻗَﺎﻟُﻮا ﺗَﺎﻟﻠﱠﻪِ إﻧﱠﻚ ﻟَﻔِﻲ ﺿﻠَﺎﻟِﻚ اﻟْﻘَﺪِﻳﻢ (95) ﻓَﻠَﻤﺎ أَن ﺟﺎءَ اﻟْﺒﺸِﻴﺮ أَﻟْﻘَﺎه ﻋﻠَﻰ وﺟﻬﻪِ ﻓَﺎرﺗَﺪ
ﺑﺼِﻴﺮا ﻗَﺎلَ أَﻟَﻢ أَﻗُﻞْ ﻟَﻜُﻢ إﻧﱢﻲ أَﻋﻠَﻢ ﻣِﻦ اﻟﻠﱠﻪِ ﻣﺎ ﻟَﺎ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن.(60 ){(96) 
وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ أن ﻳﺒﺮئ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎه؛ ﻓﻠﻮ أراد ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﻀﺮ ﺻﻮﺗﻪ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :اذْﻫﺒﻮا ﺑﻘَﻤﻴﺼِﻲ ﻫﺬَا ﻓَﺄَﻟْﻘُﻮه ﻋﻠَﻰ وﺟﻪِ أَﺑﻲ ﻳﺄْتِ ﺑﺼِﻴﺮا وأْﺗُﻮﻧِﻲ ﺑﺄَﻫﻠِﻜُﻢ أَﺟﻤﻌِﻴﻦ
) (61 ){(93ﻓﺎﺳﺘﺤﻀﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺼﻮت ﻳﻌﻘﻮب .وﻟﻌﻞﱠ ﻫﺬا ﻳﻀﻌﻨﺎ أﻣﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ
)اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺴﻠﺐ( اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ أﻧﺴﺎق ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻋﺒﺮ ﻋﻼﻗﺔ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎﻷﻧﺎ
ﻳﻮﺳﻒ؛ ﺣﻴﺚ ﻧﻠﺤﻆ أن ﻳﻌﻘﻮب ﻓﻘﺪ ﺑﺼﺮه ﻣﻦ ﺷﺪة ﺣﺰﻧﻪ وﺑﻜﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ ،ﻓﻜﺎن ﻓﻘﺪ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﺒﺒﺎ ﻟـ)ﻟﻠﺴﻠﺐ( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺎء )اﻟﻌﻄﺎء( ﺑﺮد ﺑﺼﺮه ،واﻟﺴﺆال اﻟﻮارد ﻫﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن رد اﻟﺒﺼﺮ ﻟﻴﻌﻘﻮب؟
)ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ( وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻫﺒﻨﺎ إﻟىﻪ إن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ أن ﻳﺒﺮأ ﻳﻮﺳﻒ وﺣﺘﻰ
ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎد ﻟﻴﻌﻘﻮب ﺑﺼﺮه ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻳﻮﺳﻒ.
ﻛﻤﺎ أن إﻏﻔﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺬﻛﺮ اﺳﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﺠﻲء ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
)ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻤﻴﺺ اﺑﻨﻪِ( ﻓﻘﺎل اﺑﻨﻪِ وﻟﻢ ﻳﻘﻞ )ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ( ﻓﺄﻧﺰل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﻣﻨﺰﻟﺔ إﺧﻮﺗﻪ ﻓﺴﺎوى )ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ إﺧﻮﺗﻪ( ،ﻛﻤﺎ ﺳﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺬﺋﺐ( وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ
)ﻳﻮﺳﻒ  /وإﺧﻮﺗﻪ /اﻟﺬﺋﺐ( ﺷﺮﻛﺎء ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺎت.
ﻟﻴﻀﻌﻨﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي أﻣﺎم ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻨﻮر ،واﻟﻌﺘﻤﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ
واﻷﺧﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺤﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺠﺎء اﻟﻘﻤﻴﺺ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺮؤﻳﺔ( ﻟﻴﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﻋﺘﻤﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﺿﻼﻟﻪ ﺑﺎﺑﺘﻌﺎده ﻋﻦ أواﻣﺮ اﻟﻠﻪ وﻓﻀﻠﻪ ،ﻓﺎﻗﺪا ﺳﺮ وﺟﻮده ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﻲء ﺿﻴﺎءً ﻳﻨﻴﺮ
ﻋﺘﻤﺔ ﻳﻌﻘﻮ ب ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ ﺑﻮﺣﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻟﻴﺠﺰﻳﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺮه ﺑﻌﻮدة ﺑﺼﺮه اﻟﻤﺸﺘﻬﻰ
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

ﻟﻨﺨﻠﺺ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ }:ﻗَﺎﻟُﻮا أَإﻧﱠﻚ ﻟَﺄَﻧْﺖَ ﻳﻮﺳﻒ ﻗَﺎلَ أَﻧَﺎ ﻳﻮﺳﻒ وﻫﺬَا أَﺧِﻲ ﻗَﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻪ
ﻋﻠَﻴﻨَﺎ إﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ وﻳﺼﺒﺮ ﻓَﺈن اﻟﻠﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﻀِﻴﻊ أَﺟﺮ اﻟْﻤﺤﺴِﻨِﻴﻦ.(62 ){(90) 
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺮاءة ﻗﺼﻴﺪة "ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ" ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ﻣﺤﺎوﻟًﺎ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻚ ﺷﻔﺮات اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ،ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻻت اﻹﺷﺎرﻳﺔ
واﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ،وﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1إن ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﻗﺎت واﻟﻤﻘﺪاﻣﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﺆرة اﻷﺣﺪاث ،وﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺑﺼﻮرة ﺣﺮﻛﻴﺔ ،أﺿﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻌﺮي ﺟﻤﺎﻟًﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺘﺤﻔﺰ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺘﻤﻌﻦ واﻟﻐﻮص ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻨﺺ.
 -2اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ،وﺗﻌﺪد اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪة أن ﻳﺒﺚ أﻓﻜﺎره اﻟﺠﺪﻟﻴﺔ
وآراءه اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ.
 -3اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ )اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ،ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ/
ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎع /اﻟﻔﻼش ﺑﺎك( ﻛﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻀﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻨﺺ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﻰ اﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ ذات دﻻﻻت ﻋﻤﻴﻘﺔ وﻣﻜﺜﻔﺔ ﺗﺘﺴﻢ أﺣﻴﺎﻧًﺎ
ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض واﻟﺘﻤﻨﻊ.
 -4رﻛﱠﺰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻮار اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﻺﺑﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﻦ )اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ( ﻣﻦ
ﺻﺮاﻋﺎت وﺗﺤﺒﺐ.
 -5ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺮاءة ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ؛ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
اﻟﻤﺸﻜﱢﻞ واﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺤﻴﺎة ﻳﻮﺳﻒ.
 -6ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي إرادة اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻹداﻧﺔ ﻳﻮﺳﻒ وﺗﺠﺮﻳﻤﻪ ﺑﺈﻟﺤﺎﻗﻪ ﺑﺼ ِ
ﻒ
اﻟﺬﺋﺐ واﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﺑﺬﻟﻚ وﺻﺎﻳﺎ اﻹﻟﻪ اﻟﺬي وﻫﺒﻪ اﻟﻨﺒﻮءة وﻧﺠﺎه ﻣﻦ اﻟﺠﺐ وﺣﻔﻈﻪ
ﻣﻦ ﻛﻴﺪ زﻟﻴﺨﺔ وﻧﺴﻮة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ إداﻧﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي ﻣﺒﺮرةً ﺑﻌﺪم
اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ،واﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﺼﻒِ اﻟﺬﺋﺐ ،ﻛﻤﺎ أن إﻏﻔﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﺬﻛﺮ اﺳﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻳﺠﻲء ﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻗﻤﻴﺺ اﺑﻨﻪِ( ﻓﻘﺎل اﺑﻨﻪِ وﻟﻢ ﻳﻘﻞ )ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ
ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ( ﻓﺄﻧﺰل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻨﺰﻟﺔ إﺧﻮﺗﻪ ﻓﺴﺎوى )ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أﺧﻮﺗﻪ( ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺎوى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺬﺋﺐ( وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﺒﺢ )ﻳﻮﺳﻒ  /وأﺧﻮﺗﻪ /اﻟﺬﺋﺐ( ﺷﺮﻛﺎء ﻳﺤﻤﻠﻮن
ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻔﺎت.
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

 -7ﻗﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي إﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻀﺮة ﻣﻦ
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ﻣﺎ أﻇﻬﺮ اﻟﻨﺺ ﻣﺘﻤﺎزﺟﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺮدي ،ﻓﻴﻠﻤﺢ
اﻟﻘﺎرئ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻤﺎزﺟﺎت ﻃﻮل اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﻏﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﺣﻴﺎة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻟﻮﻻت اﻹﺷﺎرﻳﺔ واﻟﻨﺴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻮ اﻟﻘﺼﻴﺪة.
 -8إن اﻟﺸﺎﻋﺮ رﻏﻢ اﺳﺘﺤﻀﺎره ﻗﺼﺔ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻴﻮﺳﻒ إﻻ أﻧﱠﻪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ
اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ.
 -9ﺣﺎول اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻇﻬﺎر ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺸﻌﺮي ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ،ﻣﺼﺪرا ﺑﺬﻟﻚ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﻓﺠﺮد ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻤﺎ
ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺒﻮءة ،وأﻇﻬﺮ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف
ﻣﺪاﻧًﺎ ﻳﻨﺤﺎز ﻟﺼﻒِ اﻟﺬﺋﺐ ﺿﺪ وﺻﺎﻳﺎ اﻹﻟﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ واﺗﺒﺎﻋﻪ
ﻷواﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻋﺪم ﻓﻘﺪه ﻟﻸﻣﻞ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1ﺣﻤﺪاوي ،ﺟﻤﻴﻞ ،اﻟﻨﻘﺪاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ واﻟﺴﻨﺪان - 7 ،ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻳﻨﺎﻳﺮ(2017 ،

https://www.diwanalarab.com/اﻟﻨﻘــــﺪ-اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
) (2اﻟﺮوﻳﻠﻲ ﻣﻴﺠﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :اﻟﺒﺎزﻋﻲ ﺳﻌﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻲ ،2002 ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار
اﻟﺒﻴﻀﺎء -اﻟﻤﻐﺮب ط ،3ص.305
) (3اﻟﻀﺒﻊ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ26-23،دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2003 ،ﻣﺆﺗﻤﺮ أدﺑﺎء ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ،ص.10
) (4أﻳﺰاﺑﺮﺟﺮ أرﺛﺮ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :وﻓﺎء إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،رﻣﻀﺎن ﺑﺴﻄﺎوﻳﺴﻲ ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،2003 ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺠﻴﺮة -اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.،3ص.133
) (5ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ،واﻷﺑﺤﺎث واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،دراﺳﺔ :اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ،
ﺣﺎﻓﻆ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﺎص وﺗﺤﻮﻻت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،2010 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت
ـ ﻟﺒﻨﺎن ,ط .1ودرراﺳﺔ :اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ،1995،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ،إرﺑﺪ ـ اﻷردن،
ط .1ودراﺳﺔ :رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺳﻰ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،2000 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ـ اﻷردن ،ط.1
) (6ﻧﻘﻠًﺄ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ،ص.9
) (7ﻧﻘﻠًﺄ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ،ص.9
) (8ﻧﻘﻠًﺎ ﻋﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﺎص وﺗﺤﻮﻻت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص.38
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اﻷﻧﺎ واﻵﺧﺮ :ﻗﺮاءة ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪة )ﻗﻤﺼﺎن ﻳﻮﺳﻒ( ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ

) (9ﻧﻘﻠًﺄ ﻋﻦ ،رﻣﻀﺎن ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺑﺒﻠﻴﺠﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ،ﻣﺤﺮم1435ﻫـ  /ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﺮ ،2013ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ,ع ،5/ص.158
) (10ﻣﻔﺘﺎح ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨـﺎص ،1985 ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط ،1ص.121
) (11ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ،ص.9
) (12ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ،ص.32
) (13ﺑﺰﻳﻊ،ﺷﻮﻗﻲ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،2007 ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون ،ط ،1ص.113
) (14ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.113
) (15اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ /ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،آﻳﺔ .8
) (16ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.113
) (17اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ /ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،آﻳﺔ 4
) (18ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،ﻣﺜﻴﺮات اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻗﺮاءات ﻧﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،2020 ،دار اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ط،1
ص.48
) (19ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.114
) (20اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ /ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،آﻳﺔ .5
) (21ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.114
) (22ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.115
) (23اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ /ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .10-8
) (24اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .18-17
) (25ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.115
) (26ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،ﺣﻮار ﻣﻊ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ،2012 ،ﻣﺨﻄﻮط ،ص.10
) (27ﻋﺸﺮي ،ﻋﻠﻲ ،اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،1997 ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ص .21-20
) (28ﻋﺒﺎس ،إﺣﺴﺎن ،اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،1992،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط،2
ص.121
) (29ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.115
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ﺟﺪﻳﺘﺎوي

) (30اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .22-19
) (31ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.32
) (32اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .19
) (33ﺟﻴﻨﻴﺖ ،ﺟﺮار ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺎﻣﻊ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻴﻞ ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻤﺎدي ﺻﻤﻮد،1999 ،
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ص.19
) (34اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .22
) (35اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .13-12
) (36اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .17
) (37اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ،أﻣﻞ ،اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ،2018 ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،ص
.69-68
) (38ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.117-116
) (39اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .23
) (40اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .30
) (41ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،2018 ،دار اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ص.83
) (42ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.117
) (43اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .23
) (44اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،اﻵﻳﺎت .13-12
) (45اﻟﺰﻳﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ،اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻤﻮذﺟﺎ،
 ،2007ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول/رﻣﻀﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﻪ ،ﻣﺞ ،3ع ،4ص.267
) (46ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.118
) (47ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص118.
) (48ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،أﻧﻮﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أم ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻷﻧﻮﺛﺔ؟! ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ،2017 ،دار
ﺻﻔﺎﺣﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،1ص.243-242
) (49اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .24
) (50اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .25
) (51ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.119
) (52اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ .12
) (53اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .18-17
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) (54ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.120-119
) (55ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.121-120.
) (56اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .49-43
) (57ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.121
) (58ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،ص.122-121
) (59اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﻪ .94
) (60اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺎت .96-95
) (61اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﻪ .93
) (62اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﻪ.90

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
أﻳﺰاﺑﺮﺟﺮ أرﺛﺮ ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :وﻓﺎء إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،رﻣﻀﺎن
ﺑﺴﻄﺎوﻳﺴﻲ ،2003 ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺠﻴﺮة -اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط.3
ﺑﺰﻳﻊ ،ﺷﻮﻗﻲ ،ﻛﻞ ﻣﺠﺪي أﻧﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ،2007 ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون ،ط.1
ﺣﻤﺪاوي ،ﺟﻤﻴﻞ ،اﻟﻨﻘﺪاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻄﺮﻗﺔ واﻟﺴﻨﺪان - 7 ،ﻛﺎﻧﻮﻧﺎﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ(2017 ،

 https://www.diwanalarab.com/اﻟﻨﻘـ ــﺪ-اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣﻮﺳﻰ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،2000 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،إرﺑﺪ ـ اﻷردن ،ط.1
رﻣﻀﺎن ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻠﻴﺔ ﺑﺒﻠﻴﺠﺮاﻓﻴﺎ
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ،ﻣﺤﺮم 1435ﻫـ  /ﻧﻮﻓﻴﻤﺒﺮ ،2013ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﺠﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ع.5/
اﻟﺮوﻳﻠﻲ ﻣﻴﺠﺎن ،دﻟﻴﻞ اﻟﻨﺎﻗﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ :ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺎزﻋﻲ ،2002 ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار
اﻟﺒﻴﻀﺎء -اﻟﻤﻐﺮب ط.3
اﻟﺰﻋﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻟﺘﻨﺎص ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ،1995 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ،إرﺑﺪ ـ اﻷردن ،ط.1
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺪﻳﺘﺎوي

اﻟﺰﻳﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ،اﻟﺘﻨﺎص اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻷردﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :ﻗﺼﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،2007 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول /رﻣﻀﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﻪ ،ﻣﺞ ،3ع.4
ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﺺ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،2018 ،دار اﻟﺨﻠﻴﺞ.
ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،أﻧﻮﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أم ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻷﻧﻮﺛﺔ؟! ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ،
 ،2017دار ﺻﻔﺎﺣﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط.1
ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،ﻣﺜﻴﺮات اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺤﺪاﺛﻲ ﻗﺮاءات ﻧﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺛﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،2020 ،دار
اﻟﺨﻠﻴﺞ ،ط،1
ﺷﺮﺗﺢ ،ﻋﺼﺎم ،ﺣﻮار ﻣﻊ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ،2012 ،ﻣﺨﻄﻮط.
اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ ،أﻣﻞ ،اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﻌﺮي ﻋﻨﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﺰﻳﻊ ،2018 ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ.
اﻟﻀﺒﻊ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 26-23 ،دﻳﺴﻤﺒﺮ ،2003 ،ﻣﺆﺗﻤﺮ أدﺑﺎء ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ.
ﻋﺒﺎس ،إﺣﺴﺎن ،اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،1992 ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ط.2
ﻋﺸﺮي ،ﻋﻠﻲ ،اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،1997 ،دار اﻟﻔﻜﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﻜﻌﺒﻲ ﺿﻴﺎء ،اﻟﺴﺮد اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،2005 ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت ،ط.1
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺣﺎﻓﻆ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﺎص وﺗﺤﻮﻻت اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،2010 ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ـ ﻟﺒﻨﺎن ,ط.1
ﻣﻔﺘﺎح ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨـﺎص ،1985 ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ،
دار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ط.1
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